





Science and Knowledge 
in Bernardin de Saint-Pierre’s 
 








Submitted by Jean Eileen Luck to the University of Exeter as a 




This thesis is available for Library use on the understanding that it is 
copyright material and that no quotation from the thesis may be published 
without proper acknowledgement. 
 
 
I certify that all material in this thesis which is not my own work has been 
identified and that no material has previously been submitted and 












Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre is identified more with his novel Paul et 
Virginie, than with the Études de la nature. However, the publication of the Études in 
1784 established him as a serious student of the natural world. Study of the work 
reveals a multifaceted personality: a classical scholar; a mathematician; a trained 
military engineer/geographer; a resolute character, who pursued, and achieved his 
literary aims despite years of financial insecurity; an obdurate character, who never 
deviated from his sincerely held, but erroneous, scientific beliefs; one of the most 
widely travelled men of his age, whose observations and experiences added interest 
and authority to his descriptions; an avid reader, especially of accounts by other 
voyagers, evidence of which, is seen frequently in the Études; a philosopher, whose 
opinions revealed a close study of established, eminent thinkers; an enthusiastic, 
amateur botanist, who was inspired by Pierre Poivre on the Île de France and by his 
later friendship with Rousseau. 
 Other studies have addressed diverse aspects of Bernardin’s life and work, but 
by concentrating mainly on the Études de la nature, and with reference to the 
manuscripts, I propose in this thesis to examine how an apparently random, 
disordered text, with fourteen Études of disproportionate lengths, many digressions, 
and a plethora of stylistic devices, proved such a resounding success and transformed 
Bernardin’s fortunes. I hope to explain this accomplishment by investigating 
Bernardin’s method of working, and how far the structure and content of the Études 
conform to, or diverge from, his stated plan at the beginning of the Étude première: 
‘Je formai, il y a quelques années, le project d’écrire une histoire générale de la 
nature, à l’imitation d’Aristote, de Pline, du chancelier Bacon, et de plusieurs 
modernes célèbres.’ My analysis will concentrate primarily on the use he made, for 









I wish to thank my Supervisor, Malcolm Cook, for giving me the opportunity to 
research a PhD thesis at Exeter University and for his unfailing help and 
encouragement from beginning to end. I have appreciated his invaluable guidance, his 
constant support and his unlimited patience.  
 
I wish also to thank the AHRC for funding my research as part of the Bernardin de 
Saint-Pierre Correspondence Project. 
 
My thanks are due to Exeter University, which hosts the Le Havre manuscripts, 




 4  
 
 





Chapter 1 12 
The Pathway to Success 12 
1.1 Bernardin’s Early Life 12 
1.2 The Études in Preparation 16 
Chapter 2 35 
Influence of significant figures from the sixteenth and seventeenth 
centuries 35 
2.1 Montaigne 40 
2.2 Locke 42 
2.3 Descartes 45 
2.4 Hobbes 49 
2.5 Leibnitz 50 
2.6 Rabelais, Cervantes, Corneille, Pascal, Boileau-Despréaux, Molière, Racine, 
Bossuet 53 
2.7 Fénelon 56 
2.8 La Fontaine 64 
Chapter 3 83 
Major influences from the eighteenth century 83 
3.1 Montesquieu 83 
3.2 Voltaire 101 
3.3 La Mettrie 103 
3.4 Rousseau 106 
Chapter 4 125 
Science 125 
4.1 The Influence of Newton 125 
4.2 Giovanni-Domenico/Jean Dominique Cassini 139 
4.3 Pierre Bouguer 141 





Chapter 5 159 
Natural History 159 
5.1 General aspects 159 
5.2 Fish 194 
5.3 Travellers’ Reports 204 
Chapter 6 211 
Investigation of any similarity between content of the Études and 
articles in l’Encyclopédie 211 
Chapter 7 223 
Bernardin’s use of information from other Voyagers 223 
Chapter 8 234 
Bernardin’s personal experiences 234 
Conclusion 244 
Appendix A 250 
Folder 112 Manuscripts 250 
Folder 112 Transcriptions 254 
Appendix B 259 
Travel writers mentioned in the Études de la nature in alphabetical 
order 259 
Appendix C 272 
Personal experiences in chronological order 272 
Appendix D 276 









Throughout the thesis, I have followed the quotation as printed in the original text.  
Occasionally therefore grammar and spelling will appear incorrect to the modern 
reader.  
 
After the first allusion, reference to Bernardin de Saint-Pierre will be in the form of 
Bernardin. 
 
The editions, which I have used, are quarto volumes, printed in two columns per page. 
 
References from the Œuvres de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre will be 
followed in parentheses by OC, I, page number, and A or B to denote the column. 
 
References from the Œuvres posthumes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre 
will be followed in parentheses by OC, II, page number and A or B.  
 
References from the Études de la nature will be identified in the main text 
parenthetically by the number of the Étude, page number and A or B. 
 
Where I possess the information, reference to manuscript letters will be in the form of 
BSP followed by the relevant number.  
Access to the database is forthcoming via the Electronic Enlightenment under the 
direction of Professor Malcolm Cook. 
 
Manuscripts will be identified by numbers of folder, fiche and image. 
Online access to manuscripts: http://projects.exeter.ac.uk/bsp/frameset.htm 
 
The convention for transcription will be: 
{words crossed out but legible} 
[own comments: might include an illegible word, or words] 








Other studies of Bernardin de Saint-Pierre have dealt comprehensively with diverse 
aspects of his life and works.
1
 In examining his methodology and the impact upon 
him and his writing of personal experiences and discrete influences, I hope to offer an 
alternative perspective. I have used the eighteenth-century connotation of the word 
‘science’ to embrace the ‘knowledge’ of Bernardin de Saint-Pierre, as demonstrated in 
the Études de la nature, published in December 1784. 
Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre stated that his ambition was to follow 
in the footsteps of Aristotle, Pliny, Bacon, and in those of ‘plusieurs modernes 
célèbres’ by writing ‘une histoire générale de la nature.’2 David Menhennett in his 
doctoral thesis: Bernardin De Saint-Pierre and Antiquity, Oxford, 1962, concentrated 
upon Ancient Greek and Roman influences. In my investigation into Bernardin’s 
methodology I propose to focus upon the ‘plusieurs modernes célèbres’, defining 
‘modern’ as the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries, and ‘célèbres’ as the 
artists, poets, novelists, dramatists, philosophers, naturalists, scientists and voyagers, 
who are mentioned in the Études. It is recognized from the many references and 
                                                 
1
 For example, David Menhennett, ‘Bernardin De Saint-Pierre and Antiquity’ (unpublished doctoral 
thesis, University of Oxford, 1962). 
Odile Jaffré-Cook, ‘Bernardin de Saint-Pierre après Paul et Virginie: Une étude des journaux et de la 
correspondance sur ses publications au début de la Révolution (1789-1792)’ (unpublished doctoral 
thesis, University of Exeter, 2009). 
2
 Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre, ‘Études de la nature’, in Œuvres de Jacques-Henri-
Bernardin de Saint-Pierre, (Paris: Lefèvre, 1833), Étude 1, p. 133A. I shall refer to this edition 
throughout the thesis. As stated in the Preface, I shall refer to the Œuvres as OC, I, and to the Œuvres 
Posthumes as OC, II. These are quarto volumes, printed in two columns per page, which I shall denote 
as A and B. Quotations from the Études will be followed by parentheses within the text containing the 
number of the Étude, followed by the page number and A or B. 
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quotations in the Études de la nature that Bernardin de Saint-Pierre was well read, 
and from other sources, that he had read avidly from an early age.
3
 
An eyewitness account is preferable to that of the most intimate companion; 
therefore I shall refer on occasion to the Voyage à l’Île de France, a comprehensive 
description by Bernardin de Saint-Pierre in the form of twenty-eight letters, of his 
journey on board the Marquis de Castries, which sailed from Lorient, on 3 March 
1768. Apart from its interest as a chronicle of the jeopardy of travelling by sea in the 
eighteenth century, it provides an authentic, detailed, daily report of the voyage, 
together with meticulous observations of natural phenomena, unimpeded by 
unsubstantiated speculation.  
In attempting to categorize the Études de la nature, I find significant the 
footnote appended by Aimé Martin to Étude 3, indicating to the reader which Études 
offer solutions to each objection against the hand of Providence being instrumental in 
the regulation of the world: ‘Elles y sont toutes réfutées directement ou indirectement: 
car il n’a pas été possible de suivre, dans cet ouvrage, l’ordre scolastique d’un cahier 
de philosophie’ (p. 166B). Aimé Martin drew attention to the lack of a specific 
structure. I shall explain to what extent I concur with this analysis. 
Throughout his life, Bernardin de Saint-Pierre wrote and received many 
letters: from Pierre-Michel Hennin, from Mesnard de Conichard, from his sister 
Catherine, his brother Dutailly, from acquaintances, friends, officials in various 
spheres, and after publication of the Études he received plaudits and criticism, 
expressions of friendship, invitations to visit, from men and women, many of whom 
were unknown to him. 
                                                 
3
 Aimé Martin mentions Bernardin’s early access to his father’s pious books, amongst which was La 
Vie des saints, OC, II, ‘Essai sur la vie’, p. viiA. Also: ‘Sa marraine pour encourager ses études, lui fit 
présent de quelques livres, parmi lesquels se trouvait Robinson, p. xA. Marie Talbot, the former maid 
of the family, recollected the young Bernardin’s fondness for books: ‘Elle lui rappelait [...] comment il 
aimait les livres, comment il les perdait’, p.xliii A.  
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This is borne out by his account in the ‘Avis de l’Auteur’ (OC, I, Études, pp.128-
132), and manuscript letters, the majority in existence being written to Bernardin de 
Saint-Pierre. Although fewer of his letters are extant, we deduce from the tone of 
many he received that he must have become involved in a copious, sustained 
correspondence. I shall refer to certain manuscripts, which relate to domestic matters, 
and to his professional life with its scientific, literary, and travel background.  
In Chapter 1, I shall trace influences from Bernardin’s early life, which formed 
his character and shaped his career. I shall examine how his natural curiosity, together 
with a specialized training, which had developed his observational and descriptive 
skills, enabled him to portray the natural world in the Études, to such effect. His 
religious beliefs are also pertinent to the analysis. I shall explain how his 
confrontational personality led him finally to the Île de France, which was to prove a 
defining point for his future. It will be relevant here to examine the Études in 
preparation. 
I consider that the apparent disorganized composition of the Études 
necessitates a thematic, rather than a sequential approach. Therefore in Chapter 2, I 
shall explore the influence upon Bernardin and his work of significant philosophical 
and literary figures from the sixteenth and seventeenth centuries. Some appear on one 
occasion: others are given greater prominence. I shall consider Bernardin’s purpose 
for their inclusion. 
Chapter 3 will be devoted similarly to the study of major, influential 
personalities from the eighteenth century. I shall assess their impact upon Bernardin 
and give the context for each reference. Of consequence will be his friendship with 
Rousseau and their botanical excursions around Paris, which revived Bernardin’s 
interest in the study of plants, increased significantly his knowledge of their 
 10  
characteristics, and enabled him to describe each part with accuracy and originality. 
The contrast between the plethora of references to Rousseau in the Études and the 
absence of any mention of Pierre Poivre, who instigated Bernardin’s botanical interest 
on the Île de France, cannot pass without comment and conjecture.  
Of major importance in the Études, became the controversial, erroneous 
theories of the origin of the tides and the shape of the earth, in which Bernardin 
believed implicitly, and to which he adhered in the face of criticism and correction 
from many quarters, as manuscript letters reveal. In Chapter 4, I shall show how, in 
different ways, Bernardin uses Newton, Bouguer, Cassini, and voyagers’ reports, in 
order to support his pseudo-scientific theories. 
Natural History is a central theme in the Études de la nature. In Chapter 5 I 
shall examine Bernardin’s approach to the subject. Of interest here is the contrast 
between Bernardin’s initial protestations of inadequacy, and his skill in accurate 
observation, together with the wealth of knowledge, both attributed and 
unacknowledged, which he acquired from other sources. I shall investigate any 
similarity between Bernardin’s descriptions in the Études and the work of Buffon, 
Linnæus, Pluche and Rondelet. Aspects included are botany, entomology, zoology, 
ichthyology, with frequent interconnections and digressions. The physical properties 
of fish, and the commercial element, both contemporaneous and historical, interested 
Bernardin and are described at sufficient length in the Études to merit a separate 
section in the thesis. Warranting an individual section also are reports from travellers, 
which enabled Bernardin to enhance the appeal of the Études by describing exotic 
plants and strange animals beyond his own experience.  
In Chapter 6 I shall investigate any similarity between content of the Études 
and articles in l’Encyclopédie. I shall consider why Bernardin seems to have used, or 
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acknowledged the use of, relatively few examples from l’Encyclopédie, when it was 
an invaluable fount of information. 
In Chapter 7 I shall examine further Bernardin’s use of travel writers, for 
added information about species of animal and plant, for supporting material 
regarding his theories, and for anecdotal purposes, which served to enliven a serious 
topic under consideration. It will be relevant to conjecture where and how Bernardin 
acquired all the necessary books, which he must have read. Unless unexpected, new, 
manuscript evidence materializes, this will remain a conjecture. 
Chapter 8 will cover Bernardin’s personal experiences. As one would expect, 
throughout the Études such episodes figure prominently. I shall explore the purpose 
and effect of the various examples, which appear at random throughout the Études.  
In conclusion, I shall reflect on the disparate Études, their structure, themes, 
and stylistic devices and evaluate Bernardin’s methodology, his religious beliefs and 
any political stance, which the Études reveal.  
Appendices will afford a clear insight into various aspects of Bernardin’s life 
and work. Appendix A is a transcription of a manuscript, which reveals that, far from 
working indiscriminately, as might be suggested by the composition and structure of 
some Études, Bernardin took pains to ensure that he had effected the optimum 
terminology. Appendix B is a list of all the voyagers, to whom Bernardin refers, or 
from whom he quotes, in the Études. The list reveals his comprehensive reading. 
Appendix C takes from the Études Bernardin’s personal experiences in chronological 
order, thus presenting a synopsis of his career. Appendix D is a list of all the 
manuscripts, relating to the Études de la nature, on which Bernardin worked, thereby 
exhibiting the magnitude of his enterprise. 




The Pathway to Success 
 
 
1.1 Bernardin’s Early Life 
 
Born in Le Havre on 19 January 1737, to a family of dubious noble ancestry, Jacques-
Henri-Bernardin de Saint-Pierre was the eldest of three brothers, and one sister: ‘Son 
père, Nicolas de Saint-Pierre, avait la prétention de descendre d’une famille noble; il 
comptait au nombre de ses aïeux le célèbre Eustache de Saint-Pierre, maire de 
Calais.’1 As a schoolboy Bernardin was indefatigable in his reading. Material to 
which he had access included an enormous in-folio belonging to his father, showing 
visions of hermits in a desert, and several pious books amongst which, was the Vie 
des saints. This was probably: Vie des saints pour tous les jours de l’année.2 In the 
morning of 20 November 1766,
3
 an encounter in Le Havre with his former nursemaid, 
Marie Talbot, evoked memories of his childhood and his enthusiasm for books, some 
of which, he lost: ‘Oui, ma bonne Marie, je les perdais et vous m’en achetiez de votre 
argent, je ne l’ai point oublié.’4 This passion for reading led to an introspective 
disposition, which was not alleviated by the nostalgia suffered for home and family 
when he was sent to Caen for ten months, to study with a curé: ‘Tous ses goûts étaient 
solitaires, et son cœur profondément sensible se tournait sans cesse vers ses premières 
                                                 
1
 See OC, II, ‘Essai sur la vie, p. vB. See also Malcolm Cook, Bernardin de Saint-Pierre: a Life of 
Culture, p. 9; p. 14, note 3; p. 16, note 7. 
2
 See Malcolm Cook, Bernardin de Saint-Pierre: a Life of Culture (London: MHRA, 2006), p.17, note 
21. 
3
 It would appear that Aimé Martin was confused over this date. Maurice Souriau deduces that 
Bernardin returned to France about November 1765, and went to Le Havre upon learning of his 
Father’s death, which took place on 10 December 1765. His evidence is a letter from Taubenheim, 
dated 28 December 1765, in which he refers to Bernardin’s arrival in France. See Maurice Souriau, 
Bernardin de Saint-Pierre d’après ses manuscrits (Paris: Société française d’imprimerie et de libraire, 
1905), p. xvii. 
4
 Louis Aimé-Martin, ‘Essai sur la vie de Bernardin de Saint-Pierre’, in Œuvres posthumes de Jacques-
Henri-Bernardin de Saint-Pierre (Paris: Lefèvre, 1833), p. xiiiA. See also Étude 14, p. 470 B. 
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affections’ (OC, II, ‘Essai sur la vie’, p. viiiB). Upon his return he accompanied Frère Paul, 
a Capucin monk acquainted with the family, on a fifteen-day walking tour of 
Normandy. Frère Paul encouraged him to read about famous travellers. Such books 
were of interest throughout his life: ‘Les livres de voyages, quoique la plupart écrits 
sans art, et quoique décriés par une multitude d’états de notre société, qui y trouve 
indirectement leur censure, sont cependant les plus intéressans de notre littérature 
moderne’ (12:415A). From his godmother, Bernardine de Bayard, who was a great 
influence in his life, he received several books, but it is said that Robinson Crusoe 
with its milieu had a lasting effect on his projects and his works (OC, II, ‘Essai sur la vie’, 
p. xA). By the age of twelve he had realised that isolation was unfeasible: that 
companions are necessary on practical and emotional levels. Reflecting upon the 
viability of administrating an island population, comprising inevitably friends, 
women, children, neighbours, he considered essential a system of laws to address 
disorder, and a plan of public education to maintain the laws and to create harmony: 
‘Il est intéressant de voir un enfant de douze ans s’élever, par la lecture de Robinson, 
jusqu’aux théories d’une profonde politique, trouver les bases de bonheur social dans 
les plus doux penchans de la nature’ (OC, II, ‘Essai sur la vie’, p. xB). Such precocious 
reasoning, inspired by a book, may be construed as the basis of his philosophy and his 
writing: ‘L’impression fut si vive, qu’elle influa peut-être sur le reste de sa vie, et 
qu’on en retrouve des traces dans tous ses projets et dans tous ses ouvrages’ (OC, II, 
‘Essai sur la vie’, p. xA).  
In 1749, an uncle, Godebout, a sea captain, announced his impending 
departure for Martinique. With the agreement of his father the twelve-year-old 
adventurer sailed optimistically, but seasickness, hard toil, and the abrupt attitude of 
his uncle destroyed his illusions.  
 14  
At the instigation of his godmother, in 1750 he was sent to the Jesuits at Caen 
to continue his education for six years. His studies were successful but after her death 
he reverted to his former solitary existence with his books: ‘Notre écolier achetait tous 
les volumes qu’il pouvait se procurer mais encore il dérobait ceux de ses camarades et 
jusqu’à ceux de son régent’ (OC, II, ‘Essai sur la vie’, p. xiB). Subsequently, he attended 
the Académie de Rouen, where he studied philosophy, and in 1757, aged 20, under 
Professor Le Cat, he won the first prize in mathematics. His success was marred by 
grief over news of the death of his mother. In 1758, he entered the École des ponts et 
chaussées, to qualify as a military engineer: ‘Il y étudiait depuis un an lorsqu’il apprit 
que son père venait de se remarier. Ce nouvel hymen devait faire tarir la source des 
bienfaits paternels’ (OC, II, ‘Essai sur la vie’, p. xiiiA). Economies necessitated by the 
Seven Years’ War, culminating in the overwhelming defeat of the French navy in 
1760, when attempting to invade the British Isles, compounded Bernardin’s 
misfortunes: ‘Une mésure d’économie fit réformer, à la même époque, les fonds 
destinés à l’école, en sorte que la plupart des ingénieurs et tous les élèves furent 
remerciés’ (OC, II, ‘Essai sur la vie’, p.xiiiA). Therefore, Bernardin was forced to reassess 
his financial prospects, and a career as an engineer associated with the military 
services presented a viable option.  
Events during his early career reveal a confrontational character. His first 
military campaign in Prussia in 1760 was terminated after arguments with his 
commander. Insubordination precluded a successful career in the French army as an 
ingénieur du Roi. Equally brief was his service in Malta as an ingénieur-géographe 
because of quarrels with colleagues, who refused to recognize his qualifications. In 
1762 he travelled to Holland, then to Russia, where under the auspices of Catherine II, 
he was appointed as capitaine-ingénieur and sent to Finland to inspect its places-
15 
 
frontières. He led an itinerant, unbeneficial existence, further travels taking him to 
Vienna, Dresden and Berlin. Penniless upon his return to France, he accepted a 
commission as ingénieur du Roi to establish a new colony in Madagascar, leaving 
Lorient on the Marquis de Castries in 1768. His fateful quarrel with the comte de 
Maudave, led to his abandoning ship at the Île de France; to his meeting with Pierre 
Poivre, the Intendant, an enthusiastic botanist, by whom he was inspired, and 
eventually to his literary success.
5
 
Although, prior to the success of the Études de la nature, his finances were 
always precarious and a constant source of anxiety, Bernardin de Saint-Pierre seemed 
able to obtain support, and frequently to circumvent dire situations.  
As I mentioned earlier, his adventures are detailed in the ‘Essai sur la vie’, 
written by Louis Aimé-Martin in Œuvres Posthumes de Jacques-Henri Bernardin de 
Saint-Pierre. Certain reservations have been expressed over the reliance to be placed 
upon the testimony of Aimé-Martin, including those by Souriau and Sainte-Beuve, 
but I am more persuaded by other studies, which place confidence in a man, whose 
close association with Bernardin de Saint-Pierre during his lifetime, was continued 
after his death by marriage to his widow.
6
  
In the Preface to the ‘Essai sur la vie’ in Œuvres posthumes and at intervals 
throughout the Œuvres posthumes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre, 
Aimé-Martin explains that the work is the result of collaborative, meticulous research 
over a period of more than four years, into the papers, works, and correspondence of 
                                                 
5
 For some reason, Bernardin’s friendship with Poivre broke down. There is no reference to Poivre in 
the Études, but one manuscript, which is difficult to decipher, reveals Bernardin’s debt to Poivre and 
his perplexity over the rift: ‘C’est à lui que je dois le goût de l’etude de la nature. [...] Peut-être lui 
même a cru avoir quelques raisons de se plaindre de moi.’ See Folder 7, fiche 012, image 021. See also 
Aimé-Martin’s account of Bernardin’s bewilderment over Poivre’s detachment: ‘Il s’aperçut d’un léger  
refroidissement dans l’amitié de M. Poivre’, OC, II, ‘Essai sur la vie’, p. xlviiiA. 
6
 See Stephanie Mary Darrie, ‘The editorial work and literary enterprise of Louis Aimé-Martin’ 
(unpublished doctoral thesis, University of Exeter, 2009). 
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Bernardin, but he stresses that despite the volume of material amassed, many salient 
facts would have been omitted, had not Bernardin’s widow assiduously collected and 
furnished pertinent information about his formative years and education, his personal 
life and thoughts, which he had confided solely to her: 
 
Elle reçut de la Providence la double mission de le rendre heureux 
dans cette vie, et de le faire honorer après sa mort. Nous lui devons 
les circonstances les plus touchantes de cet Essai: confidente de 
toutes les pensées de cet illustre écrivain, il semble lui avoir légué 
les souvenirs de sa vie entière et son âme pour les exprimer (11 
November 1820, p. vB). 
 
Souriau cites examples of inaccuracies in the Oeuvres posthumes over dates, 
transcriptions, signatures on letters, of omissions, and of amendments to original 
texts.
7
 Given that the task of assembling the extensive material took over four years, 
with the added challenge of sometimes virtually illegible handwriting, it is 
implausible that the immense undertaking was completed without error. Also, if there 
had been examples of duplication by the author, it would have seemed logical to 
extract superfluous papers, considering also that it was to be a commercial enterprise. 
However, neither secretary nor widow had any adverse motive for intentionally 
altering the work of Bernardin de Saint-Pierre. Therefore, I believe it is reasonable to 
assume that overall we can trust the facts presented. 
 
 
1.2 The Études in Preparation 
 
In addition to Bernardin’s usual practice of naming authors whom he had consulted, 
he details their experiences, often quoting extensively, thus revealing a sound 
knowledge of their observations and conclusions. The Études reveal the immense 
                                                 
7
 Maurice Souriau, Bernardin De Saint-Pierre d’après ses manuscrits (Paris: Société française 
d’imprimerie et de librairie, 1905). 
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amount of material, which he had assimilated over the years, and the manuscripts 
expose his painstaking efforts to improve and to perfect the drafts.
8
 Surprisingly, this 
major work of synthesis is produced by a person, who was living in reduced financial 
circumstances, whose training as an engineer and whose previous diverse experiences 
might well have led him in a completely different, more lucrative, direction. 
The Études de la nature, published first in December 1784, brought fame and 
financial independence to Bernardin de Saint-Pierre. Within the Études one may 
examine his philosophy, his perceptions of the natural world, his exceptional, 
detailed, observational skills, his solutions, whether proved subsequently accurate or 
erroneous, to enigmas of nature, his profound interest in every aspect of the natural 
world and his extensive knowledge of the experiences, discoveries and conclusions of 
a multiplicity of writers. Bernardin did not always identify his sources, a failure which 
becomes apparent, as one reads the Études. Arresting is his captivating style of 
writing, which is poetic, emotional, almost literary, appealing to the senses as much as 
to the intellect, somewhat out of place with the content to be expected from the title.  
Apart from content, the structure of the Études de la nature is noteworthy and 
requires consideration. Bernardin adopted an innovative approach, by instigating a 
polemic. In Étude 3 he advances objections against the existence of Providence, his 
premise being the apparent disorder of the globe, of the vegetable and animal 
kingdoms, of general discord on earth, with that afflicting man surpassing the 
disturbance to animals. Therefore, he concludes, there is no point in God. These 
objections are refuted respectively in Études 4 to 8. In Étude 9 Bernardin reflects first 
upon the focus of the preceding Études, which was to destroy worldly and scientific 
prejudices over nature: ‘J’ai donc exposé les bienfaits de la Providence envers notre 
                                                 
8
 ‘On me fournit actuellement une feuille nouvelle chaque jour; il faut la corriger, préparer le 
manuscrit, y faire des réformes et des additions, aller chez le graveur etc.’ Letter to Hennin, 30 August 
1784. Correspondance de Bernardin de Saint-Pierre (Paris: Ladvocat, 1826), vol. 2, letter 122, p. 198. 
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siècle, et les objections qu’on y a élevées contre elle’ (9:255B). He asserts that our 
methods lead us astray: ‘Maintenant je vais attaquer à mon tour les méthodes de notre 
raison et les élémens de nos sciences, avant de poser quelques principes qui puissent 
nous indiquer une route invariable vers la vérité’ (9:255B). Bernardin’s method is 
unequivocal: ‘Pour étudier la nature avec intelligence, il en faut lier toutes les parties 
ensemble’ (9:268B). Bernardin expresses his fundamental belief: ‘Le système des 
harmonies de la nature, dont je vais m’occuper, est, à mon avis, le seul qui soit à la 
portée des hommes’ (9:268B). Étude 9 is the catalyst for Études 10, 11 12 and 13, 
which deal respectively with general laws of nature, application of these general laws 
to plants, moral laws, and application of natural laws to the ills of society. Étude 14 
concerns Bernardin’s theories of education.  
I find intriguing the unequal lengths of the Études, varying as they do from 
Étude 3 with one and a half pages, Étude 2 with two and a half, to Étude 11, which 
extends to fifty-two pages. With reference to the content, I shall consider if such 
disproportion was possibly deliberate, and why this could have been, or if material 
relevant to one Étude may inadvertently have been placed elsewhere. The Études 
were some years in preparation; therefore Bernardin had ample time to consider his 
strategy with the immense volume of material. One might construe that the plethora of 
material obscured a clear idea of structure or that he deviated intentionally from the 
symmetry of the classical form. 
Bernardin de Saint-Pierre amassed over many years diverse material, much of 
which was to become his Études de la nature. During his extensive travels, he 
recorded consistently, in meticulous and accurate detail, his acute observations of 
natural phenomena, an enterprise which was facilitated by his scientific training as an 
engineer. Throughout the Études, ‘j’ai vu’ precedes many such examples of his 
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independent perceptions. In addition to fruitful discussions with acquaintances and 
friends, especially with Rousseau, whom he cites regularly throughout his writings, 
Bernardin read prolifically, expressing a preference for travel books: ‘Je cite 
beaucoup de livres de voyages, parce que ce sont ceux que j’aime et que j’estime le 
plus de la littérature moderne’ (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, n. 60, p. 500A). This is 
demonstrated in the copious manuscript notes, upon which his work was based. 
Bernardin refers also to the preparations for his project: ‘Je me proposais de 
commencer mon ouvrage quand je cesserais d’observer, et que j’aurais rassemblé tous 
les matériaux de l’histoire de la nature’ (1:133A). An interesting discovery amongst his 
manuscript notes in the form of an undated draft letter, possibly to his friend Pierre-
Michel Hennin, demonstrates Bernardin’s indefatigable perseverance: ‘Monsieur, je 
viens d’achever les préliminaires d’un grand ouvrage qui m’occupe constamment 
depuis neuf ans.’9 Letters to his loyal friend Hennin reveal that Bernardin kept him 
informed of progress: ‘Je vais mettre en fin mes papiers en ordre.’10 One letter to 
Hennin, very similar to the undated draft manuscript, confirms the time scale: ‘Je 
viens de mettre en ordre les préliminaires d’un ouvrage qui m’occupe depuis neuf ans 
et qui a pour épigraphe Miseris succurrere disco.’11 Bearing in mind that the Études 
were first published in 1784, we may infer that he embarked upon his venture in 1773, 
after publication of the Voyage à l’Île de France, and five years before the death of 
Rousseau. With regard to his notes on the manuscript headed ‘Études de la nature’ no 
conjecture is necessary. ‘Du 14 mars 1782’ is written in the margin. One observes his 
                                                 
9
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 Bernardin de Saint-Pierre, Correspondance de J-H Bernardin de Saint-Pierre présentée d’un 
supplément aux mémoires de sa vie, ed. by L. Aimé-Martin, 3 vols (Paris: Ladvocat Librairie, 1826), 
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His manuscript notes and his ‘Plan de l’Ouvrage’ (Étude première), indicate how 
far reports and conclusions by contemporaneous travellers and scientists were to 
feature in Bernardin’s work, in addition to those of the preceding two centuries. One 
understands from the explanation of his objectives and his plan of procedure the 
issues which occupied him, the most controversial being his inflexible theory of the 
source of the tides and his conviction that the globe was elongated at the poles: ‘Je 
réduis à deux courans généraux ceux de l’Océan. Tous les deux viennent des pôles, et 
sont produits, à mon avis, par la fusion alternative de leurs glaces’ (4: 173B).  
He does not discriminate solely against the erroneous astronomes. He 
dismisses criticism levelled at him on this issue by journalists: ‘La plupart d’entre eux 
ont traité de paradoxe la cause de courans et du flux et reflux de la mer, que j’attribue 
à la fonte alternative des glaces des pôles’ (‘Avis de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 129A). He 
held also to his other contentious theory: ‘J’ai pris mes idées et mes preuves de 
l’allongement de la terre aux pôles, dans Childrey, Kepler, Tycho-Brahé, Cassini..., et 
surtout dans les opérations de nos astronomes modernes’ (‘Avis de l’Auteur’, in Études, 
OC, I, p. 131A). In the face of subsequent criticism his attitude varied. Some letters 
received a reply albeit with a rebuff.
13
 Others, he ignored. One such example is an 
incomplete letter from Dijon, in which the unknown writer challenges Bernardin’s 
theory regarding lengthening of the earth at the Poles: ‘Monsieur, je vous ai écrit il y a 
quelque tems, pour tâcher de détruire votre opinion de la terre allongée aux pôles, et 
justifier celle des astronomes.’14 Occasionally he retaliated. In the Œuvres Posthumes, 
Aimé-Martin has included three letters from Bernardin, refuting criticism of his 
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theories: one to the editor of the Journal Général de France attacking an anonymous 
sceptic, who had written in the Journal de Paris (p. 397), and two to M. Franc, an 
official in the Parlement de Provence (pp. 417B-419A). His erroneous theories occupied 
greater prominence in the Études than Bernardin had foreseen, and the subsequent 
controversy engaged more of his time and attention than he could ever have 
anticipated. 
 Throughout the Études, one admires Bernardin’s interest, patience, energy, 
imagination, proficiency in detailed observation, and is captivated by his emotive, 
poetic prose; his scrutiny of flies on a strawberry plant being a salient example. 
Whilst apparently working on his manuscript notes in Paris, he noticed on the plant: 
‘De petites mouches. [...] J’en observai, pendant trois semaines, trente-sept espèces 
toutes différentes’ (1:133A). His vivid descriptions encompassed colour, form, size, 
demeanour, manner of flight, his inspection extending to the occupancy of other 
creatures. His innovative methods of portrayal incorporated a miscellany of the 
iridescent hues of the flies, inventive analogies to depict the shape of the heads and 
wings, and creative representations of the different modes of flight of the 
commonplace insects, raising a mundane scene to the level of an arresting tableau; all 
this combined with the precision of an engineer, who could visually calculate the 
angle of flight to half a degree:  
 
Les mouches que j’avais observées étaient toutes distinguées les 
unes des autres par leurs couleurs, leurs formes et leurs allures. Il y 
en avait de dorées, d’argentées, de bronzées, de tigrées, de rayées, 
de bleues, de vertes, de rembrunies, de chatoyantes. Les unes 
avaient la tête arrondie comme un turban; d’autres allongée en 
pointe de clou. A quelques-unes elle paraissait obscure comme un 
rubis. Il n’y avait pas moins de variété dans leurs ailes: quelques-
unes en avaient de longues et de brillantes comme des lames de 
nacre; d’autres, de courtes et de larges, qui ressemblaient à des 
réseaux de la plus fine gaze. Chacune avait sa manière de les porter 
et de s’en servir. Les unes les portaient perpendiculairement, les 
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autres horizontalement, et semblaient prendre plaisir à les étendre. 
Celles-ci volaient en tourbillonnant, à la manière des papillons; 
celles-là s’élevaient en l’air en se dirigeant contre le vent, par un 
mécanisme à peu près semblable à celui des cerfs-volants de 
papier, qui s’élèvent en formant, avec l’axe du vent, un angle, je 
crois, de vingt-deux degrés et demi (1:133AB).  
 
His approach to the study of Nature is clear from the outset: ‘Quelque petits que 
fussent ces objets, ils étaient dignes de mon attention, puisqu’ils avaient mérité celle 
de la nature’ (1:133A). His perception of nature is equally apparent: ‘Je crois que les 
ouvrages de la nature vont toujours de perfection en perfection.’15 Therefore, 
Bernardin is explaining that the exhaustive inspection he has made over three weeks 
is inconsequential compared with the information which nightly and seasonal studies 
would produce and a microscope would reveal. A comprehensive examination of the 
plant would also be required in order to understand the complexities of one small 
aspect of nature. Consequently, at an early stage Bernardin realized the impossibility 
of his undertaking: ‘La vie d’un homme de génie suffirait à peine à l’histoire de 
quelques insectes’ (1:138A). This may seem to conflict with his original aspiration: ‘Je 
formai, il y a quelques années, le projet d’écrire une histoire générale de la nature’ 
(1:133A). 
Extant are Bernardin’s undated, detailed notes taken from: ‘Theologie des 
insectes de M. Lesser.’ 16 Bearing in mind that the Études de la nature was intended 
as a commercial enterprise, we accept that Bernardin would have sought inspiration 
from a variety of sources. For descriptions of the insects on the strawberry plant, 
which I quoted earlier, he seems to have imitated the structure adopted by Lesser. 
Lesser depicted their shape, their wings, their manner of flight, and their colours, 
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writing of ‘la beauté de leurs couleurs’ (vol. 2, chap.4, p. 127), and of ‘un mélange de 
plus belles couleurs’ (vol 2, chap. 2, p. 44). It would be surprising if unaided, Bernardin 
had been able to identify instantaneously, albeit over three weeks, thirty-seven 
species of insect. However, that was not his purpose, for moving from insect to plant, 
Bernardin confines his attention to the same strawberry bush by his window and 
discovers a miniature world, with parallel features to our globe, and analogous 
resources for food and shelter. This time with a fairly adequate lens, he observes the 
leaves: ‘Je les ai trouvées divisées par compartimens hérissés de poils, séparés par 
des canaux, et parsemés de glandes.’ Comparing the compartments with: ‘grands 
tapis de verdure,’ he notes: ‘De creusés en tuyaux, de l’extrémité desquels sortaient 
des gouttes de liqueur; et leurs canaux, ainsi que leurs glandes, me paraissaient 
remplis d’un fluide brillant’ (1:134A). Although plants exhibit superficial differences, 
nature’s essential purpose remains: ‘La nature n’a rien fait en vain: quand elle dispose 
un lieu propre à être habité, elle y met des animaux; elle n’est pas borné par la 
petitesse de l’espace’ (1:134B).17  Remaining with this minuscule world, he proceeds 
with microscope to a thyme plant, which offers further natural treasures: ‘De 
superbes amphores à long col, d’une manière semblable à l’améthyste, du goulot 
desquelles semblaient sortir des lingots d’or fondu.’ He describes the corolla as: 
‘Demi transparente, parsemée de brillans et teinte des plus vives couleurs’ (1:134B). 
His exotic imagery would heighten the reader’s perception of, and interest in, the 
natural world. He presents the insects as cognisant beings: ‘Les êtres, qui vivent sous 
leurs riches reflets doivent avoir d’autres idées que nous de la lumière et des autres 
phénomènes de la nature’ (1:134B). He compares their life span with ours: ‘S’ils ont 
                                                 
17
 ‘La nature ne fait rien en vain.’ For the idea that nature abhors a vacuum, or ‘Horror vacui’, see 
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 Book of Physics, in The Basic Works of Aristotle, ed. and intro. by Richard McKeon (New 
York: Random House, 1941), chapter 2, pp. 456-459. 
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des histoires, ils ont des mois, des années, des siecles, des époques proportionnés à la 
durée d’une fleur. Ils ont une autre chronologie que la nôtre’ (1:135A). 
Manuscripts throw an interesting light upon his method of working. We note 
from Appendix A the exhaustive, minor amendments to a sentence, until even the 
position of a phrase satisfied Bernardin, and we can compare his earlier ideas with the 
completed version. One instance is the heavily corrected manuscript describing flies 
on his strawberry plant: ‘J’en observai, pendant trois semaines trente-sept espèces 
toutes différentes; mais il y en vint, à la fin, en si grand nombre, et d’une si grande 
variété, que je laissai là cette étude.’ For example, the phrase: ‘à la fin’ appears first 
after ‘mais’ but is crossed out. Bernardin has second thoughts and repeats it above. 
This still does not suit, so he deletes it again. Its third position meets with his 
approval.
18
 In another manuscript, we note the revised material with few alterations.
19
 
In a further manuscript, which corresponds to material in Étude 1, page 134B, we note 
a reference in the margin to ‘Théologie des insectes, livre 2, chap. 3’ and the 
accompanying passage is mainly free from correction, therefore one may assume that 
excluding the material he had copied, at least one previous draft had existed.
20
 Of 
course, we are not in possession of all his notes and there is no comprehensive 
inventory of all the manuscripts.  
Apart from inevitable accidental loss and destruction over the years, we have 
evidence that Aimé-Martin verified the signature of Bernardin de Saint-Pierre and 
offered manuscripts to, amongst others, Madame Capelle
21
 and to Monsieur 
Falconet.
22
 In a sale of some manuscripts in 1933, amongst itemised letters and notes 
are details of what may have been the continuation of his notes on Étude première, 
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which stop abruptly: ‘Premier essai d’un passage des Études de la nature, et la 
signature autogr. de L. Aimé-Martin.’ 
Using his strawberry plant as a microcosm of the globe, and as a possible 
indication of his strategy in the Études, Bernardin considers the measures involved in 
reaching a complete understanding of its history. He acknowledges that neither insect 
nor plant can exist in isolation: a relationship with other natural resources is essential. 
Crucial to life and its propagation are sun, wind, and water, which combine to propel 
the plant to all parts of the globe, in all seasons, to all climates. Initially, Bernardin 
confines his deliberations to the varieties of strawberry plant to be found in Paris. We 
see in his notes the findings of Sebastien Vaillant with a reference to Botanicon 
Parisiense in the margin.
23
 Rousseau owned the 1727 and the 1743 editions of this 
work, in addition to three volumes of Institutiones Rei Herbariæ by Joseph Pitton de 
Tournefort; therefore we may speculate as to who loaned the volumes.
24
 We have 
further notes on the findings of Sebastien le Vaillant, in which Bernardin appears 
confused as to the accurate number of species found.
25
  
Broadening his approach, Bernardin conjectures upon the hitherto unknown 
varieties of strawberry plant to be found in the world, together with their ambiguous 
relationships with animals. He concludes: ‘On verra que l’histoire complète du 
fraisier suffirait pour occuper tous les naturalistes du monde. Que serait-ce donc, s’il 
fallait écrire ainsi celle de toutes les espèces de végétaux répandues sur la surface de 
la terre?’ (1:135B). Whilst acknowledging and citing the invaluable contributions of 
dedicated botanists such as Linnæus, Sherard, Tournefort, Vaillant, amongst others, 
who spent years observing and calculating species of plant, Bernardin informs the 
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reader that such efforts were minimal compared with the task ahead, which will 
encompass every aspect of all life on the earth: ‘La vie d’un homme de génie suffirait 
à peine à l’histoire de quelques insectes’ (1:138A). 
Bernardin felt the same constraint with regard to the study of plants: ‘La vie 
d’un home [sic] ne suffit pas pour etudier une seule plante.’26 Contemplating his 
formidable undertaking, he recognized that nomenclature of a plant, and of its 
varieties, would vary according to the country. Moreover, identifying a plant would 
lead to further investigation: ‘C’est leur ensemble, leur attitude, leur port, leur 
élégance, les harmonies qu’elles forment étant groupées ou en contraste les unes avec 
les autres, qu’il serait intéressant de déterminer’ (1:137A). A further aspect of research 
would be the beneficial and harmful properties of plants. He will then leave plants, in 
order to study the world of animals: ‘Nous verrons s’ouvrir devant nous une carrière 
incomparablement plus étendue’ (1:137B). Following that, he will enter the realm of 
the ecological system, upon which the earth functions. 
Bernardin states unequivocally his conviction: ‘Il n’y a peut-être dans le 
monde qu’une vérité intellectuelle, pure, simple, et sans idée contraire; c’est 
l’existence de Dieu’ (10:283B). From this remark and from other evidence in the 
Études we understand that Bernardin had studied the philosophy of Descartes.
27
 I 
shall undertake a more comprehensive assessment of the influence of Descartes in a 
separate chapter. Bernardin’s expressed purpose in the Études de la nature was to 
prove the existence of God through the works of nature: ‘J’applique, dans l’Étude 
suivante, les lois de la nature à l’homme. J’établis des preuves de l’immortalité de 
l’âme et de la Divinité’ (1:161B).  
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Therefore his interest in the animal kingdom extends beyond their physical 
characteristics. His attitude to the fables is unequivocal: ‘Si les fables n’étaient pas 
l’histoire des hommes, elles seraient encore pour moi un supplément à celle des 
animaux’ (1:138B). He cites Jean de La Fontaine several times through the Études. 
Bernardin was in complete accord with many of the subjects in the Fables of La 
Fontaine, such as virtue, sentiment, sincerity, morality, the wonders of nature, and the 
evils of society.  
Born in 1621, Jean de La Fontaine was fortunate in attracting influential 
patronage. Based to a large extent on Æsop’s Fables, which featured loquacious 
animals, and contained a moral message, the first six books of Fables choisies mises 
en vers, were published in 1668 followed in 1678-79 by the second group of fables, 
containing books seven to eleven. As a child, Bernardin had read them, failing to 
appreciate their significance: ‘Je lisais la fable, et je laissais là la morale; je traitais 
ma leçon comme mon déjeuner, j’en mangeais la confiture, et j’en jetais le pain.’28 
Malcolm Cook has shown that Bernardin tried to write fables of his own.
29
  
Detailing the project before him, Bernardin recognizes the enormity of the task 
ahead in studying the physical properties and practices of the plant and animal 
kingdoms, but considers those insufficient to understand them fully:  
 
La principale partie y manque, à mon gré; c’est l’origine de leurs 
amitiés et de leurs inimitiés. C’est là, ce me semble, l’essence de 
leur histoire, à laquelle il faut rapporter leurs instincts, leurs 
amours, leurs guerres, leurs parures, les armes et la forme même 
que la nature leur donne. Je ne sache pas qu’aucun naturaliste se 
soit jamais occupé de cette recherche. Les poètes ont tâché 
d’expliquer ces instincts merveilleux et innés par des fables 
ingénieuses (1:138 B). 
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Bernardin regards fables as representations of life and uses them as metaphors of 
morality in order to demonstrate situations in the universe. Frequently, throughout the 
Études he selects fables of Jean de La Fontaine: ‘C’est ainsi que la fable, moins 
merveilleuse que la nature, renfermait sous l’écorce des chênes la vie des dryades’ 
(1:147A). Bernardin’s use of fables throughout the Études merits a detailed study, 
which I shall undertake in a separate chapter. 
With Descartes apparently again in mind, Bernardin refutes the conclusions of 
philosophes, who claim that animals act according to blind instinct.
30
 He has found 
anomalies, amongst beavers, bees, ants and even the purportedly stupid shark, which 
prove to him that creatures reason; contrary to the belief of Descartes that they are 
mere machines. Citing a hen, at ease leading her chicks among horses and cattle, but 
panicking at the sight of a speck in the sky seen for the first time, and a dog in fear of 
a wolf, Bernardin is equally sceptical of other philosophes, who ascribe animal 
behaviour, as that of humans, to: ‘leur éducation; et leurs affections, ainsi que leurs 
haines naturelles, à des ressemblances, ou à des dissemblances.’ (1:139A). He 
recognizes that understanding the works of nature is full of complexities, 
compounded often by those who purport to have the answers. 
His contribution will be in the form of: ‘Descriptions, conjectures, aperçus, 
vues, objections, doutes, et jusqu’à mes ignorances, j’ai tout ramassé; et j’ai donné à 
ces ruines le nom d’Études, comme un peintre aux études d’un grand tableau auquel 
il n’a pu mettre la dernière main’ (1:143A). Therefore, outlining his plan Bernardin 
states: ‘J’exposerai dans la PREMIÈRE PARTIE de mon ouvrage les bienfaits de la 
nature envers notre siècle, et les objections qu’on y a élévées contre la providence de 
son auteur. [...] J’emploierai, pour les détruire [...] les faits même de la nature, qui 
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sont sans réplique’ (1:143A). ‘Dans la SECONDE PARTIE je ferai l’application de ces 
lois au globe’ (1:143B). ‘Dans la TROISIÈME PARTIE de cet ouvrage, je montrerai 
comment les diverses parties des plantes sont ordonnées avec les élémens’ (1:145A). 
‘Dans la QUATRIÈME PARTIE, qui traitera des animaux, nous suivrons la même 
marche’ (1:146A). ‘Dans la CINQUIÈME PARTIE nous parlerons de l’homme’ (1:147B). 
Having outlined his overall plan for the Études, Bernardin proceeds to 
elaborate. He proposes initially to search for universal truths by balancing the facts of 
nature against human sciences, which hitherto had been considered infallible. He 
criticizes three categories: ‘Commençons par les géographes. Ils nous montrent la 
terre divisée en quatre parties principales, quoiqu’elle ne le soit réellement qu’en 
deux’ (1:139B). His second attack is directed at the botanists: ‘Les botanistes nous 
égarent encore davantage. J’ai parlé des variations perpétuelles de leurs dictionnaires; 
mais leur méthode n’est pas moins fautive. Ils ont imaginé, pour reconnaître les 
plantes, des caractères très compliqués, qui les trompent souvent’ (1:140). Inadequate 
also are the naturalists:  
 
Les naturalistes nous éloignent encore bien davantage de la nature, 
quand ils veulent nous expliquer par des lois uniformes, et par la 
simple action de l’air, de l’eau et de la chaleur, le développement 
de tant de plantes qui naissent, sur le même fumier, de couleurs, de 
formes, de saveurs, et de parfums si différens (1:141A).  
 
 
His proposed course was to study all aspects of nature: its similarities and 
disparities. This examination would lead to evidence of several physical laws, the 
ultimate aim being to discern a moral law, applicable universally, and throughout 
time, to man: ‘Le sentiment, [...] aveugle dans ses désirs, embrasse les monumens de 
tous les pays et de tous les temps’ (12:384A). He purports to respect Descartes and 
Newton for their work but not for their principles: ‘Ils ont cherché toute leur vie à 
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élever l’homme vers la Divinité par leurs sublimes découvertes, sans se douter que les 
lois qu’ils établissaient en physique serviraient un jour à détruire celles de la morale’ 
(1:142A). Bernardin considers that: ‘Le bonheur de chaque homme est attaché au 
bonheur du genre humain. Il doit travailler au bien général, parce que le sien en 
dépend’ (1:151A). 
In applying these physical laws to the globe, examining its composition, its 
geography, its elements, including the mystery of fire, the solar, lunar, stellar, 
planetary influences, Bernardin hoped to prove the existence of a Divine intelligence: 
‘Je me flatte d’en avoir dit assez pour montrer [...] que la même intelligence dont nous 
admirons les ouvrages dans les plantes et dans les animaux, préside encore à l’édifice 
que nous habitons’ (1:145A). His detailed, lengthy explanation about his proposed 
investigation into the effect upon water of various physical influences is an indication 
of his inflexible theory of the source of the tides, which he will reiterate frequently 
throughout the Études and defend vigorously in the face of criticism: 
   
J’observerai comment des mers, qui sont les grands réservoirs de 
cet élément, sont distribuées par rapport au soleil; comment elles 
reçoivent de lui, par la médiation de l’air, une partie de leurs 
mouvemens; de quelle manière elles renouvellent sans cesse leurs 
eaux au moyen des glaces accumulées sur les pôles, dont la fusion 
annuelle et périodique entretient leurs cours, aussi constamment 
que la fusion des glaces qui sont sur les sommets des hautes 
montagnes entretient et renouvelle les eaux des grands fleuves. 
J’en déduirai l’origine des marées, des moussons de l’Inde, et les 
courans principaux de l’Océan (1:144A). 
 
 
Physical laws will encompass general harmonies of the globe, showing how 
each hemisphere is dependent upon, and receives its share of planetary and seasonal 
influences; how plants are sited naturally in climatic zones and geographical areas 
best suited to their survival, how animals thrive in the glacial, temperate or torrid 
regions, for which they are intended, and where food is accessible, according to their 
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needs. Activity over the globe by vegetation, animal, and man will be described and 
analysed, with Bernardin keeping in mind his main purpose: ‘C’est à la recherche de 
ces harmonies divins que j’ai consacré ma vie à cet ouvrage’ (1:161A). 
Having outlined his plan for the Études, Bernardin considered that certain 
significant expressions required clarification: 
 
Nous remarquerons que tous les ouvrages de la nature ont des 
contrastes, des consonnances et des passages qui joignent leurs 
différens règnes les uns aux autres. Nous examinerons par quelle 
magie les contrastes font naître à la fois le plaisir et la douleur, 
l’amitié et la haine, l’existence et la destruction (1:151B). 
 
He explains his use of the terms: ‘J’entends par contrastes ceux que la nature a établis 
entre deux classes différentes en mœurs, en inclinations et en figures’ (1:152A). He 
applied the term to the plant kingdom: ‘Nous verrons [...] l’attitude tranquille et la 
forme pyramidale des sapins contraster avec la verdure tendre et le feuillage mobile 
des bouleaux’ (1:152A). Contrasting examples in the animal world include: ‘La mouche 
et le papillon, la poule et le canard, le moineau sédentaire et l’hirondelle voyageuse’ 
(1:152A). Those within man are specified: ‘Les contrastes de l’homme sont au-dedans 
de lui-même. Deux passions opposées balancent toutes ses actions, l’amour et 
l’ambition’ (1:152A). Contrasts produce harmonies: ‘Dans les élémens, la lumière est 
opposée aux tenèbres, le chaud au froid, la terre à l’eau, et leurs accords produisent les 
jours, les températures et les vues les plus agréables’ (1:152A). Consonances are 
repetitions of the same harmonies: ‘Si d’un côté la nature a établi des contrastes dans 
tous ses ouvrages, de l’autre elle en fait sortir des consonnances qui en rapprochent 
tous les genres. Il semble qu’après avoir déterminé un modèle, elle a voulu que tous 
les lieux participassent de sa beauté’ (1:153A). Repeating his assertion that the human 
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figure is unique upon earth, Bernardin regards man, despite his faults, as a consonance 
of the Divinity:  
 
Aucun animal sur la terre n’est formé sur les nobles proportions de 
la figure humaine; et si l’homme descend souvent, par ses passions, 
au niveau des bêtes, ses inquiétudes, ses lumières et ses affections 
sublimes démontrent assez qu’il est lui-même une consonnance de 
la Divinité (1:153B). 
 
This thesis is impractical to organize otherwise than thematically because of 
the random structure of the Études, their being of different lengths, with apparent 
disordered text. Aspects to be considered are Bernardin’s frequent interaction with the 
reader by a direct address, his use of anecdotes, his forceful criticism of revered 
personalities, such as Newton, contrasted with occasional admissions of his own 
limitations, but not where his vehement theories regarding the shape of the earth and 
the source of the tides are concerned. I shall consider if his use of travel writers was 
selective, in order to support his theories. Of interest also is the arrangement of the 
Études, and inclusion within each of miscellaneous material, except for Étude 6, 
which is devoted almost entirely to fish: the global location of different species, with 
the related beneficial commerce, and accounts of historic, prodigious shoals. To be 
examined also is the relevance of the detailed descriptions of fish, which occur 
elsewhere in the Études. Consideration will be given to Bernardin’s use of 
acknowledged and unacknowledged major and minor sources and his surprising 
failure to mention certain important influences in his life, personal and literary, which 
had respectively inspired his interest in botany and increased his knowledge. With this 
in mind, it will be useful to compare his manuscript notes with significant omissions 
in the Études. In examining the Études, I shall take note of the frequent, abrupt 
inclusion of sometimes irrelevant, anecdotal material, and consider whether the 
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digressions were a strategy to obviate boredom in his readers, since this possibility 
had occurred to him: ‘Je lui sauve l’ennui d’une préface’ (1:143A). Finally I shall 
consider whether Bernardin achieved his declared purpose of proving the existence of 
Providence through the works of nature, and whether the Études de la nature was an 
appropriate appellation for what became a complex philosophy of nature, 
incorporating all aspects of life and thought.  
Writing of the success of the Études, Bernardin refers to the inclusion in 
subsequent editions of annotations added as clarification, which came from his 
reading notes. Nowhere is there the slightest indication that he conceives any 
fundamental error on his part, with regard to the shape of the earth or the melting ice 
at the Poles being the source of the tides: 
 
Je me suis permis seulement, pour les éclaircir, quelques 
transpositions de notes. J’y en ai ajouté quelques-unes, dans la 
même intention; entre autres, dans l’explication des figures, une 
figure de géometrie pour rendre sensible aux yeux l’erreur de nos 
astronomes sur l’aplatissement de la terre; et de nouvelles preuves 
du cours alternatif et semi-annuel de l’océan Atlantique, par la 
fonte des glaces polaires (‘Avis de l’Auteur’ in Études, OC, I, p.129A). 
 
 
It is surprising that Bernardin seems to have discounted, with no apparent 
reflection, the courteous but detailed, lengthy letters, which he received from a variety 
of sources, which proved mathematically that he was mistaken. Some came from 
ordinary members of the public, others from officials, whose public position and 
expertise on the subject deserved serious consideration.
31
  
Whether privately Bernardin entertained any doubts about his theories, 
remains a conundrum, except for one intimation where he remarks on the accelerated 
                                                 
31
 See, for example, BSP 02174, or folder 135, folio 2-7. From M. Chirouze, Ministre de Régime à 
Suisse de Diesbach à Lille: ‘Réfutation des idées de Bernardin dans les Études’, 22 April 1792. From 
the same correspondent: BSP 02175, or folder 133, folio 28-35, 10 May 1792. See also BSP 02180, or 
folder 151A, folio 52-53, fiche 286, image 003: ‘Sur les théories de Bernardin sur la terre allongée aux 
pôles.’ From Dijon, 18 May 1792, letter incomplete, no signature. 
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growth of hair or fur of animals living in cold climates as compensation for the 
temperature, whereas the opposite pertains for animals and birds in the tropics: an 
occurrence against the laws of physics: ‘Nous savons, par notre expérience, que 
l’hiver rétarde l’accroissement des cheveux et de la barbe de l’homme, et que l’été 
l’accélère’ (10:318B). He acknowledges that several geometrical axioms are invalid: 
 
Je ne m’arrêterai pas à prouver dans combien de cas ces axiomes-là 
sont erronés, combien d’actions dans la nature sont sans réactions, 
combien d’actions ont des réactions inégales, combien d’angles de 
réflexion sont dérangés par les plans mêmes d’incidence. Il me 
suffit de répéter ici ce que nous avons dit plusieurs fois, c’est que 
la faiblesse de notre esprit et la vanité de notre éducation nous 
portent sans cesse à généraliser. Cette méthode est la cause de 
toutes nos erreurs, et peut-être de tous nos vices’ (10:319AB).
 
 
He does not wish to dwell on uncertain territory, but his expressions are those of an 
engineer, in full command of his subject, whilst many of his readers would have no 
comprehension of angles of reflection, of reactions or incidence and would probably 
be too impressed by Bernardin’s terminology to question his motives for declining to 











Bernardin’s remark in the Voyage à l’Île de France, in the final letter 28, dated 1 
January 1773, the year of publication, would seem to indicate his intention to expand 
his current work: ‘Mes conjectures et mes idées sur la nature sont des matériaux que 
je destine à un édifice considérable’ (p. 106B). The Voyage à l’Île de France was a 
detailed observation of all aspects of the voyage, beginning with his journey to 
Lorient, and ending with his experiences on the Île de France, in which ‘conjectures’ 
and ‘idées’ played little part. We learn of a projected, extended, second edition, which 
was to incorporate La Chaumière indienne, but in this form it did not materialize (OC, 
1, ‘Avant-Propos’, La Chaumière indienne, p. 563A). The ‘additions’ to which he referred 
became the Études de la nature, which correlates with his opening sentence in Étude 
première: ‘Je formai, il y a quelques années, le projet d’écrire une histoire générale de 
la nature’ (p. 133A). Bearing in mind that the Études de la nature, published in 1784, 
contained a plethora of references, we realize that during the intervening years he 
must have been occupied to a large extent with this objective. It is interesting to note 
that one of the few existing, dated manuscripts reveals, two years before publication, 
his indecision over title and his laborious work over content.
1
  
The multiplicity of acknowledgements and quotations in the Études 
demonstrate Bernardin’s eclectic reading but in spite of recent research in the 
Registres de Prêts of the Bibliothèque Nationale de France and correspondence with 
the Mazarine library in Paris, there is no evidence that Bernardin ever used their 
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 Appendix A, folder 112, fiche 188, image 060. 
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resources or borrowed their books. Neither has any intimation come to light regarding 
Bernardin’s access to books, apart from certain clues, one of which relates to his 
youth. Hélène Cussac, in referring to the attitude of Bernardin towards slavery, 
returns to his education: ‘Apparaît la conscience d’un homme formé chez les jésuites 
où les récits de voyage étaient au programme.’2 This draws attention also to 
Bernardin’s early access to, and perhaps acquisition of, travel books. 
A further indication concerns Bernardin’s actions in 1765. Having no future 
prospects after returning to France and learning of the death of his father, Bernardin 
sought the help of M. le baron de Breteuil, whose acquaintance he had made in St. 
Petersburg. He secured for Bernardin a commission as capitaine-ingénieur, ostensibly 
to the Île de France, but informed him confidentially of the true destination: ‘Sachez 
donc que votre brevet est pour l’Île de France, mais que votre destination véritable est 
Madagascar. Vous serez chargé de relever les murs du fort Dauphin, et de civiliser la 
colonie’ (OC, II, ‘Essai sur la vie’, p. xlvB). Bernardin prepared enthusiastically for the 
task: 
Il vendit le reste de son héritage, et employa tout son argent à 
acquérir les livres et les instrumens nécessaires à cette grande 
entreprise: tout ce qu’il trouva sur les mathématiques, la marine, 




We know that Bernardin was reading on board ship an article by William Dampier.
3
  
We have a later reference to a gift from Rousseau: a book on fishes, which had 
been given to Rousseau in 1769 by Antoine Goüan, a naturalist from Montpellier.
4
 In 
view of their friendship, it is probable that Bernardin borrowed books from Rousseau. 
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 Hélène Cussac, ‘L’Afrique’, in Dix-huitième siècle, 44 (2012), 201-219 (p. 202). 
3
 Voyage à l’Île de France, ‘Journal’, le 22 juin 1768, p. 35A. 
4
 Antoine Goüan, Histoire des poissons (Strasbourg: A. König, 1770). See Correspondance complète 




 There is a manuscript note, which details Bernardin’s use of the private library 
of M. de Kéralio.
5
 Bernardin was a welcome visitor at the cultured, academic Kéralio 
household, until his limited financial prospects precluded a marriage with Louise-
Félicité Guinement de Kéralio, the daughter of Louis-Félix Guinement, chevalier de 
Kéralio, and his connection with the family terminated.
6
 
There is evidence in the Études that Bernardin followed the reports of the 
Académie des Sciences: ‘Suivant l’histoire de l’académie des sciences, 1712, p. 4, le 
poids d’un ligne de mercure équivaut à Paris à dix toises cinq pieds’ (‘Explication des 
figures’, in Études, OC, I, p. 505A). A further instance emanated from the Académie des 
Sciences:  
 
On en trouve un exemple célèbre dans les Mémoires de 
l’Académie des Sciences. Deux sœurs, après la mort de leur mère, 
héritèrent d’un oranger. Chacune d’elles prétendit l’avoir dans son 
lot. Enfin, l’une ne voulant pas le céder à l’autre, elles décidèrent 
de le fendre en deux, et d’en prendre chacune la moitié. L’arbre 
éprouva la destinée à laquelle fut condamné l’enfant du jugement 
de Salomon. Il fut partagé en deux: chacune des sœurs en replanta 
la moitié, et, chose merveilleuse, l’arbre divisé par la haine 
fraternelle fut recouvert d’écorce par la nature (10:286B). 
 
 
Similarly, we know that Bernardin consulted newspapers. Bernardin refers to 
the intermittent appearance of a new star: ‘M. Cassini l’a aperçue en 1655 [...] En 
1670, une nouvelle étoile se montra proche de la tête du Cygne. Elle fut observée par 
le père Anselme, chartreux, et par plusieurs astronomes’ (9:258A). Père Anselme lived 
in Dijon and had written no books; therefore we must search other avenues. Le 
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Journal des Sçavans, inaugurated in 1665, gave all the relevant information, 
reproduced by Bernardin. There is a further intimation that he consulted journals. 
With regard to tide movements, Bernardin writes: 
 
Il m’a fallu parcourir ce labyrinthe avec un travail dont le lecteur n’a 
pas d’idée. Je lui en ai montré l’entrée et la sortie, et je lui en présente 
le fil. Il pourra, sans doute, aller plus loin sans mon secours. Je puis 
l’assurer qu’en s’éclairant de ces principes dans la lecture des journaux 
et des voyages maritimes qui ont un peu d’exactitude dans les dates de 
leurs observations [...] il verra un jour nouveau se répandre sur les 
endroits des journaux des marine, qui sont, pour l’ordinaire, si arides et 
si obscurs (‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 514B). 
 
Referring to an enormous herring catch in 1782, at the mouth of the Gothela 
River, Bernardin cites, and dates, the relevant article in the Gazette de France: ‘La 
Gazette de France, qui rapporte cette pêche, remarque que, jusqu’en 1752 ces 
poissons avaient été soixante-douze ans sans y paraître’ (6:205B). 
There is proof from the manuscripts that Bernardin obtained material from 
newspaper reports. In his handwriting we read:  
 
Le Journal de Paris, no. 263, vendredi, 20e septembre 1782. Lune. 
sa chaleur. M. l’abbé bertholen de lazare, professeur de phisique 
experimental des etats de languedoc a repeté d’après atunagio 
cavalli, professeur de phisique a voué l’experience de 2 vaisseaux 
pleines d’eau exposés à l’air pendant plusieurs nuits l’un aux 
rayons de la lune l’autre simplement a l’ombre. le premier a baissé 
au bout de neuf nuits de deux lignes et un sixieme plus que l’autre. 
Donc je conclus que la lumière de la lune a une chaleur qui 
augmente l’évaporation des fluides.7  
 
 
Literary salons in Paris were centres of culture, many of which were presided 
over by erudite, influential, society hostesses, and from 1772 to 1775 Bernardin 
frequented the salon of Mlle de Lespinasse, who had a familial connection with 
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D’Alembert, and where he could probably have borrowed books, but there is no 
evidence of his having done so. 
We know that Bernardin had read at least one article in the Spectator 
magazine; obviously in translation, since he understood no English.
8
 In Étude 14, in 
admonishing harsh parents, he refers to the Spectator: ‘Voyez ce qui disent à ce sujet 
les illustres auteurs du Spectateur, ouvrage qui a, sans contredit, contribué à adoucir 
leurs mœurs er les nôtres’ (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 501B).9 
How Bernardin managed to accumulate or borrow so many volumes from 
which to work over a period of years remains a mystery, except for these partial 
solutions.  
In examining the Études, one is surprised to notice by frequent, abrupt 
inclusion of sometimes irrelevant, anecdotal material, an apparent divergence from 
Bernardin’s stated aim, repeated so often in the Études: to prove the existence of God 
through the wonders of nature: ‘Tous ses ouvrages nous parlent de son Auteur’ 
(8:250B). ‘J’applique, dans l’Étude suivante, les lois de la nature à l’homme. J’établis 
des preuves de l’immortalité de l’ame et de la Divinité’ (1:161B). Bernardin states 
unequivocally his conviction: ‘Il n’y a peut-être dans le monde qu’une vérité 
intellectuelle, pure, simple, et sans idée contraire; c’est l’existence de Dieu’ (10:283B). 
The digressions may have been intended to capture and maintain the interest of his 
readers: an essential strategy in a work of such length. 
As it transpired, in addition to a description of nature, ‘l’édifice considérable’ 
encompassed a philosophy of nature, for which Bernardin used, amongst others, 
philosophical writers, including Montaigne, Descartes, Fénelon, Montesquieu and 
Rousseau to reinforce his ideas, by supporting or disparaging theirs. Bernardin 
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 See (OC, I, ‘Notes de l’Avant-Propos de La Chaumière Indienne, p. 585A). 
9
 The Spectator, vol 1, letters 51, 52. 
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displayed his erudition to great effect in the Études de la nature. In addition to the 
inclusion of major and minor figures of the eighteenth century, he referred positively 
or negatively, to novelists, dramatists, poets, scientists, voyagers, historians, and 
philosophers of the sixteenth and seventeenth centuries. It is patently impossible in 
this thesis to place the same emphasis on each author; therefore I shall concentrate 
upon those, who seemed to exert the most influence upon him. Although references to 
each were interspersed throughout the Études, logically, I shall begin with figures 
from the earlier centuries. I shall devote separate sections to Montaigne, Descartes, 
Fénelon, La Fontaine, and a further section to references made in the Études to 






One suspects the influence of Montaigne in the arrangement and content of the 
Études. A prominent Renaissance figure, Montaigne established the essai as an 
innovative literary genre. Ostensibly examining himself, Montaigne was in reality 
studying human nature. A prominent feature of his work was the combination of 
intellectual investigation and anecdotal material, which was a device employed by 
Bernardin. A recurring criticism in the Études was the French educational system, 
which took young children away from home, an experience which left on Bernardin a 
permanent mental scar. Conversely, Montaigne was educated at home by his 
benevolent father, with Latin as the predominant language of instruction, supported 
naturally via social intercourse. Bernardin returns often to the subject of education 
with its attendant miseries: ‘La misère du peuple est la principale source de nos 
maladies physiques et morales. Il y en a une autre qui n’est pas moins féconde en 
maux, c’est l’éducation des enfans’ (7:238B). He identifies those who share his views: 
41 
 
‘Nos écrivains les plus célèbres, tels que Montaigne, Fénelon, J.-J. Rousseau, ont bien 
senti les défauts de notre police à cet égard’ (7:238B). He stresses the importance of 
favourable early stimuli: ‘Nos premiers affections sont encore les dernières’ (7:238B). 
He describes poignantly a child’s removal from home: ‘On l’envoie aux écoles; on 
l’éloigne dans des pensions’ (7:239B). Addressing the educational violence he borrows 
from Montaigne: ‘On charge sa tendre mémoire d’ablatifs, de conjonctifs, de 
conjugaisons’ (7:239B). Montaigne writes: ‘Il ne sçait pas ablatif, conjunctif, substantif, 
ny la grammaire; ne faict pas son laquais, ou une harangere de Petit pont.’10 It seems 
that Bernardin expects the reader to understand the source of the allusion, for he 
makes a direct reference: ‘Montaigne, si plein de beautés antiques de la langue latine, 
et qui a donné tant d’énergie à la nôtre, se félicite “de n’avoir jamais su ce que c’était 
que des vocatifs”’ (7:239B). Addressing the controversy, which arises often between 
adherents of opposing beliefs and their ensuing malevolent actions, Bernardin 
recollects an Essai of Montaigne: ‘Montaigne reproche aux premiers chrétiens d’avoir 
pour quatre ou cinq articles contraires à notre créance, supprimé une partie des 
ouvrages de Corneille Tacite.’11 
Bernardin emphasizes in the Études contrasting emotions: ‘Les contrastes de 
l’homme sont au-dedans de lui-même. Deux passions opposées balancent toutes ses 
actions, l'amour et l’ambition’ (1:152A). He compares reason and feeling: ‘La raison 
varie d’âge en âge, et le sentiment est toujours le même. [...] Le sentiment nous 
prouve bien mieux que la raison la spiritualité de notre ame’ (12:384A). He may have 
been influenced by Montaigne, who attacked philosophers attempting rationalization 
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 Michel Montaigne, Les Essais de Michel de Montaigne (Paris: Presses universitaires de France, 
1965), book 1, chap. 25. 
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 Montaigne, Essais, book 2, chap. 19. 
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One can only surmise, but Montaigne’s reflection on the five senses, whose 
inadequacy he questioned,
13
 may have been the inspiration for Bernardin’s reduction 






Some of the authors to whom Bernardin referred were English, therefore he would 
have read existing French translations, for we know from his report of a 
confrontational exchange with a member of the Académie des Sciences, that 
Bernardin did not understand English. In order to defend his theory of the cause of the 
tides, he showed the sceptic a copy of his Études de la nature, which contained 
supporting statements from Captains Philip Carteret, John Byron, Cook and Charles 
Clerke. Having read it, the Academician asked if Bernardin understood English. 
Receiving a negative response, he replied: ‘Il ne faut pas citer d’après des traductions’ 
(OC, I, ‘Notes de l’Avant-Propos de La Chaumière Indienne’, p. 585A). Bernardin gave a defiant 
answer to the effect that the enlightened translators, whom he had cited, were unlikely 
to have erred on such important subjects. He should have recollected his own remark 
in the Études on the hazards of translation: ‘Cette faible traduction est celle d’une 
prose latine qui a été traduite elle-même du grec, comme le grec l’a été lui-même de 
l’hébreu. On doit donc présumer que les grâces de l’original en ont disparu en partie’ 
(8:247B). He was well aware of the associated inaccuracies: ‘Les écrits des anciens ont 
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passé, en venant à nous, par plus d’une langue infidèle; et, ce qu’il y a de pis, par plus 
d’une main suspecte’ (8:248A). 
Although in this thesis I am concentrating on the Études de la nature, it will 
nevertheless be constructive to make reference on occasion to the Œuvres Posthumes. 
John Locke is mentioned explicitly in OC, II. We know that in addition to other works, 
his Essay concerning human understanding was translated into French by Pierre 
Coste, from 1700.
14
 Also, although he does not reveal the source, Bernardin refers to 
‘son traducteur français’, who apparently caused Locke immense irritation by 
disagreeing with his refutation of innate instincts. Therefore despite lacking any 
knowledge of English, Bernardin had access to Locke’s ideas, with which he 
disagreed: ‘Locke a donc erré beaucoup quand il a prétendu, toutefois d’après l’école, 
qu’il n’y avait point d’idées innées: l’étude d’un insecte lui eût prouvé le contraire’ 
OC, II, p. 259B). Taking a caterpillar as an example, Bernardin proceeds to demolish 
Locke’s belief that at birth the mind is a blank slate or tabula rasa; that knowledge 
comes from experience, which in its turn derives from the sense of perception. In this 
respect Locke agreed with Berkeley and Hume but differed from Descartes and 
Leibnitz. Locke agreed with Descartes to the extent that animals do not reason 
because they do not speak: 
 
Si Locke eût réfléchi un moment aux idées innées des animaux, il 
les eût reconnues par toute la terre; il se fût convaincu que c’est par 
elles qu’une chenille, sortant de son œuf, quitte la branche 
voisinage sur laquelle elle est éclose, et va pâturer la feuille 
naissante qui croît comme elle dans son voisinage; qu’ensuite, 
ayant acquis toute sa grandeur, elle se choisit une retraite sous une 
branche, à l’abri des vents et de la pluie; qu’elle s’y file une coque 
avec un art admirable, pour s’y renfermer dans l’état de chrysalide, 
et qu’elle s’y ménage une ouverture pour en sortir dans celui de 
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papillon, quoiqu’elle n’ait aucune expérience de ces deux 
métamorphoses’ (OC, II, ‘Harmonies animales’, pp.259B, 260A).  
 
 
Bernardin points out that a caterpillar has not previously experienced the two 
metamorphoses, which it will undergo; therefore, he asserts, Locke’s concept is 
invalid. In attributing the two metamorphoses to ‘idées innées’, Bernardin’s theory is 
as erroneous as that of Locke, and even as that of Buffon, who considered that each 
metamorphosis was due to an over-abundance of food.
15
 Each man, in his own way, 
tried to explain heredity. Knowledge has progressed and the evolutionary process is 
understood today, together with genetic structure. With the caterpillar, clusters of cells 
remain dormant until activated to embark upon the pupal stage. 
Bernardin attempts to disprove the theory of Locke by focusing on the human 
race; the expertise of a nursing infant and its ability to distinguish between kindness 
and malice from human expressions: ‘Si Locke eût été attentif à ces leçons données 
dans tous les animaux par la nature, il eût soupçonné que l’homme, malgré les 
préjugés qui entourent son berceau, a aussi des idées innées’ (OC, II, ‘Harmonies 
animales’, p. 260A). However, I find perplexing the fact that although here Bernardin 
challenges the theory of Locke; in the Études de la nature, where Bernardin amassed 
much material to reinforce his arguments, there is no specific reference to Locke. 
Instead, Bernardin makes a generalization. Replying to the belief, which he asserts, is 
prevalent in ‘les écoles’, that only man possesses reason, he states: ‘Les philosophes 
du siècle passé répondaient, qu’une preuve que les bêtes n’avaient pas de raison, c’est 
qu’elles agissaient toujours de la même manière’ (12:381B). It is possible that 
Bernardin considered explicit reference to be unnecessary, as readers would probably 
be fully conversant with such philosophical ideas, certainly with those of Descartes, 
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or that his own knowledge regarding Locke was limited. However, the latter 
conjecture seems unlikely because the philosophy of Locke was well known amongst 
French intellectuals and his beliefs had figured in Amphitryon, a comedy by Molière 
in 1668: 
       Qui passent leur intelligence. 
Ce dieu sait ce qu’il fait aussi bien là qu’ailleurs; 
Et, dans les mouvements de leurs tendres ardeurs, 
Les bêtes ne sont pas si bêtes que l’on pense 16.  
 
 








Although Bernardin speaks collectively of philosophes, he was obviously 
aware of their tenets and from one comment on animals, he would have had Descartes 
in mind: ‘Des philosophes fameux, infidèles aux témoignages de leur raison et de leur 
conscience, ont osé en parler comme de simples machines’ (1:139B).  
Descartes figures prominently in the Études. Bernardin criticizes certain ideas, 
to which he was diametrically opposed. ‘Je pense, donc j’existe’ was the 
demonstration by Descartes of the existence of God, the premise being that one thing 
only cannot be subject to doubt: doubt itself. Therefore the person who doubts must 
exist. The quest for knowledge must be based on universal doubt. The connection 
between the physical world and the mind is the intervention of God. Therefore God 
exists.
18
 In Étude 12, Bernardin challenges this argument. Effusive praise for 
Descartes, which may be construed as irony, is followed by systematic undermining 
of his philosophy:  
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 Molière, Amphitryon: comédie (Geneva: Droz, 1950), prologue.  
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 Descartes, Discours de la méthode, Part 4 (Paris: Bordas, 1984), pp. 102, 103, lines 895-984. 
 46  
Son argument de l’existence a été fort applaudi, et a acquis la 
pondération d’un axiome. Mais, selon moi, cet argument pèche 
essentiellement en ce qu’il n’a point la généralité d’un principe 
fondamental; car il s’ensuit implicitement que dès qu’un homme ne 
pense pas, il cesse d’exister, ou au moins d’avoir des preuves de 
son existence (12:383A). 
 
 
For ‘je pense, donc j’existe’, Bernardin substitutes ‘je sens, donc j’existe’ 
(12:383B). He considers that ‘le sentiment’ relates to thought and extends beyond it: 
‘L’évidence à laquelle nous cherchons à ramener toutes les opérations de notre raison 
n’est elle-même qu’un simple sentiment?’ (12:383B). He justifies the revision: ‘La 
raison varie d’âge en âge, et le sentiment est toujours le même’ (12:384A). For 
Bernardin, feeling is the result of laws of nature, whereas reason is the result of 
physical laws. He refutes the dictum of Descartes: ‘Je sens que j’existe, et ce 
sentiment me suffit’ (12:384B).  
In Étude 10, as a further refutation of Descartes, Bernardin reflects upon the 
industry of insects and animals; emphasizing that each creature is born with the 
necessary instinct to perform its allotted tasks. He conjectures that if animals 
combined their specialized, reasoning powers, the result would overwhelm those of 
man, since animals are equipped from birth with their particular instinct, whilst man 
has slowly and painstakingly to acquire his superior powers. This opinion conflicts 
with the philosophy of Descartes, who stated that language defines a being as rational; 
therefore animals, not possessing minds, have neither physical nor mental sensations 
and are therefore machines.
19
 Bernardin launches a further attack: ‘Il s’ensuit encore 
que les animaux, à qui Descartes refusait la pensée, n’avaient aucune preuve qu’ils 
existaient’ (12:383A). Bernardin admits that animals lack the intelligence of man and 
considers that the basic difference lies in religion: ‘Le seul caractère qui distingue 
                                                 
19
 Descartes, Discours de la méthode Part 5, pp.135, 136, lines 1524-1605. 
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essentiellement l’homme des animaux, c’est qu’il est un être religieux’ (10:270B). 
However, he believes that animals and insects are equipped with instincts sufficient 
for their needs: ‘Une abeille a le sentiment de l’ordre de sa ruche; mais elle ne connaît 
rien au-delà’ (10:272A). Nevertheless, he accepts that some of their innate instincts 
surpass the skills of man: ‘Si Newton eût été une abeille, il n’eût pu faire avec toute sa 
géometrie son alvéole dans une ruche, qu’en lui donnant, comme la mouche à miel, 
six pans égaux’ (10:270A). Bernardin discusses the futility of the cruel, daily 
experiments made on animals to discover their anatomical mechanism, for muscles 
and nerves contract through pain and fright. He condemns the cruelty of the scientists 
and operators: ‘Ils leur inspirent, avec de fausses lumières, le plus atroce des vices, 
qui est la cruauté’ (10:286A). This is a condemnation of Descartes, who asserted that as 
machines, animals could feel no pain.
20
 
We detect a further attack on Decartes: ‘Quoique la nature emploie une 
infinité de moyens, elle ne permet à l’homme d’en connaître que la fin’(10:315B). 
Descartes condemns the use of final causes in physics since he considers our minds 
too mediocre to understand the ends for which God has created everything. Therefore 
we must be content to consider the means:  
 
Nous devons soigneusement observer deux choses: [...] Que la 
puissance et la bonté de Dieu sont infinies, afin que cela nous fasse 
connoître que nous ne devons point craindre de faillir en imaginant 
ses ouvrages trop grands, trop beaux ou trop parfaits; mais que 
nous pouvons bien manquer au contraire, si nous supposons en eux 
quelques bornes ou quelques limites, dont nous n’ayons aucune 
connoissance certaine. La capacité de notre esprit est fort 
médiocre. [...] Nous ne devons pas trop présumer de nous mêmes 
[...] que l’Univers eût quelques limites, sans que cela nous fût 
assuré par révélation divine [...] parce que ce seroit vouloir que 
notre pensée pût s’imaginer quelque chose au-delà de ce à quoi la 
puissance de Dieu s’est étenduë en créant le monde: mais aussi 
encore plus si nous nous persuadons que ce n’est que pour nôtre 
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usage que Dieu a créé toutes les choses, ou bien seulement si nous 
prétendions de pouvoir connoître par la force de notre esprit, 





Irony is employed occasionally in the Études. Bernardin explains here that he 
is not attacking the savans whom, he says, he respects, although such respect seems to 
be forgotten elsewhere, as does his current respect for the sciences. He deplores ‘nos 
méthodes et nos systèmes,’ alleging that these have led to books in libraries, which 
contain more errors than truths. He spares no genre but concentrates on: ‘les 
métaphysiciens de tous les âges et de tous les pays.’ He surmises sarcastically that if 
all contradictory books were placed beside each other, human knowledge would be 
reduced nearly to zero. ‘Je suis même prêt à parier, si l’on met un quinze-vingt dans la 
Bibliothèque du roi, et qu’on lui laisse prendre un livre au hasard, la première page de 
ce livre où il mettra la main contiendra une erreur’ (9:256A).22 
Instead of concentrating his criticism to one section, or to one Étude, 
Bernardin engages in constant repetition, from a variety of perspectives, overtly and 
obliquely, which reinforces his arguments and denigrates more successfully, his 
targets. His opinion of the philosophy of Decartes is not in doubt. He speaks of ‘ces 
principes impalpables’ and ‘cette poussière métaphysique’ (8:246A). Also, he holds 
Descartes responsible for: ‘un grand nombre d’opinions absurdes’ (9:256A). 
One might conclude that Bernardin has deliberately portrayed Descartes as an 
erroneous theorist in order that comparison with him would enhance Bernardin’s 
status as a credible, rational interpreter of the natural world governed by God. 
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Bernardin’s methodology is difficult to follow. He has discussed Descartes at length 
but Thomas Hobbes receives only one explicit mention in the Études, with reference 
to laughter: 
Sudden glory is the passion which maketh those grimaces called 
laughter; and is caused either by some sudden act of their own that 
pleaseth them; or by the apprehension of some deformed thing in 
another, by comparison whereof they suddenly applaud 
themselves. And it is incident most to them that are conscious of 
the fewest abilities in themselves; who are forced to keep 
themselves in their own favour by observing the imperfections of 
other men. And therefore much laughter at the defects of others is a 
sign of pusillanimity. For of great minds one of the proper works is 
to help and free others from scorn, and compare themselves only 




Distinguishing between the innocent laughter of children and ridicule, Bernardin 
comments: ‘Ce n’est pas que je blâme le rire, et que je croie, avec Hobbes, qu’il 
vienne d’orgueil. Les enfans rient, et certainement ce n’est pas d’orgueil’ (13:429B).  
One questions the motive behind the sole, brief, inconsequential reference to 
Hobbes. Having noted other such instances, I wonder if Bernardin, although 
indubitably widely read, wished to impress readers with his erudition. One comment 
suggests that Bernardin had read the works of all philosophers: ‘Tous les philosophes 
qui ont étudié l’homme ont trouvé avec raison qu’il était le plus misérable de tous les 
animaux’ (10:304A). On a further occasion, without naming the offending philosophers, 
he states: ‘Quelques philosophes se sont plu à nous peindre l’homme comme un dieu’ 
(12:384B). Such a comprehensive assertion, which could not be disproved, may have 
been a protective device against future criticism. In criticizing methods and systems of 
scientific investigation, Bernardin impugns the practice of generalization, which leads 
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 Thomas Hobbes, Leviathan (Oxford: Oxford University Press, 1998), chapter 6. 
 50  
to error. He asserts that there is not one method only, but several from which to 
choose but having selected one: ‘L’orgueil le mène loin’ (9:258B).24 He does not 
identify Francis Bacon, Galileo, Descartes, Gassendi, Robert Boyle, Hobbes or 
Newton but attacks atomic and corpuscular theories.
25
 ‘Le siècle passé on expliquait 
tout par la philosophie corpusculaire, parce qu’on s’était aperçu que quelques corps se 
formaient par intus-susception ou par agrégation des parties’ (9:259A). He uses the 
weapon of satire: ‘Un peu d’algèbre qu’on y avait joint lui avait donné d’autant plus 
de dignité’ (9:259A). He confronts in turn astronomers, philosophes, chemists, 
physicists, metaphysicians, geometrists, botanists, doctors and finally, savans; the 
erroneous ones, who believe that the earth is flattened at the Poles, and the 
enlightened ones, who agree with Bernardin that the earth is elongated at the Poles. 
He concludes: ‘Ce n’est pas ainsi que la nature a fait ses répartitions. C’est nous qui 






The Études de la nature present unequivocally the principles of Bernardin: ‘Pour 
étudier la nature avec intelligence, il en faut lier toutes les parties ensemble. [...] Le 
système des harmonies de la nature, dont je vais m’occuper, est, à mon avis, le seul 
qui soit à la portée des hommes’ (9:268B). Presenting initially a hypothesis by 
imaginary sceptics on the nature of God in relation to the miseries of the world, 
Bernardin proceeds to address the arguments. Having turned to antiquity, where the 
theory of atoms originated, the word ‘atom’ in Greek translating as ‘individual’ in 
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Latin, he then incorporates Leibnitz who, believing that subconscious little 
perceptions were always in our souls, said that the Universe is comprised of 
‘monades’ or ‘unités.’26 Bernardin refutes this theory and disparages the adherents:  
 
Si vous croyez, comme Leibnitz, que ces monades ou unités ont en 
effet des perceptions qui leur sont propres, vous renoncez aux lois 
du hasard, et vous êtes forcé de donner aux élémens de la nature 
l’intelligence que vous refusez à son Auteur. A la vérité, Descartes 
a soumis ces principes impalpables, et, si je puis dire, cette 
poussière métaphysique, aux lois d’une géométrie ingénieuse; et 
après lui, la foule des philosophes séduite par la facilité de bâtir 
toutes sortes de systèmes avec les mêmes matériaux, leur ont 
appliqué tour à tour les lois de l’attraction, de la fermentation, de la 
cristallisation, enfin toutes les opérations de la chimie et toutes les 
subtilités de la dialectique, mais tous avec aussi peu de succès les 
uns que les autres’ (8:246A). 
 
 
Bernardin concurred with La Mettrie: ‘Les Leibnitiens, avec leurs Monades ont élevé 
une hypothèse inintelligible. Ils ont plutôt spiritualisé la Matière que matérialisé 
l’Ame.’27 La Mettrie included Descartes and Malebranche in his censure: ‘On peut et 
on doit même admirer tous les beaux Génies dans leurs travaux les plus inutiles; les 
Descartes, les Mallebranches, [sic] les Leibnitz.’28 Nevertheless, La Mettrie approved 
of inhumane treatment of animals and even of criminals.
29
 
Bernardin agreed with Leibnitz in one respect. Leibnitz wrote of the perfection 
of the works of God: ‘Ainsi lorsque nous voyons quelque bon effet ou quelque 
perfection qui arrive ou qui s’ensuit des ouvrages de Dieu, nous pouvons dire 
sûrement que Dieu se l’est proposée. Car il ne fait rien par hasard.’30 Bernardin wrote: 
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‘La nature n’a rien fait en vain’ (10:314B). His fervent belief throughout the Études 
was: ‘Tout est lié dans la nature’ (10:213A). 
Mentioning Newton’s disputes with Leibnitz, Bernardin professes surprise that 
Newton seems indifferent to the reason for the directional movement of the planets, 
other than to attribute them to the will of God. ‘Newton donne aussi, si j’ose dire, un 
coup de pied à son système, quand il objecte à Leibnitz qu’il n’y a pas de raison pour 
que les planètes se meuvent d’occident en orient plutôt qu’autrement.’ He claims that 
Voltaire cannot, or will not decide between the two men (OC, II, ‘Harmonies du ciel’, p. 
335B). I shall discuss in detail Bernardin’s attitude towards Newton in the chapter on 
science. 
Bernardin diminishes the technical achievements of notable figures. He asserts 
that Galileo would not have managed to calculate the weight of air, had not a fountain 
operator said that the water could not rise more than thirty-two feet in the pipes of 
suction pumps (1:142B). He considers that invention of the reflecting telescope was 
expedited when Newton witnessed children looking at the sky with spectacle lenses 
(1:142B). He concludes with an embracing statement: ‘Que les académies accumulent 
donc les machines, les systèmes, les livres et les éloges; les principales louanges en 
sont dues à des ignorans qui en ont fourni les premiers matériaux’ (1:142B). 
Bernardin’s motive in making such absurd, gratuitous remarks, which 
denigrate famous inventors, is difficult to comprehend, especially when the instances 
he cites have no factual basis, but as this is not an isolated incident in the Études, one 
perceives an arrogant figure, who presents himself as a serious interpreter of the 




2.6 Rabelais, Cervantes, Corneille, Pascal, Boileau-Despréaux, Molière, Racine, 
Bossuet 
 
Lauding the produce of nature and the genius of men throughout the ages; after 
Horace, Bernardin embraces figures of the sixteenth and seventeenth centuries: ‘Pope, 
Addison, La Fontaine, Gessner, ont aplani les rudes sentiers de la sagesse, et les ont 
rendus plus accessibles que les sentiers riants et trompeurs de la folie’ (2:164B).  
He includes Corneille, Racine, Newton, Montesquieu, La Fontaine, Fénelon, J.-J. 
Rousseau in a list of writers: ‘Ceux qui nous découvrent les convenances de la 
nature’, who belong to: ‘La postérité et au genre humain’ (12:396A). 
In addition to the above, Rabelais, Cervantes, Pascal, Boileau-Despréaux, 
Molière and Bossuet are mentioned in the Études, even if cursorily. Bernardin’s 
purpose for their inclusion is sometimes unclear but together with La Fontaine, they 
were celebrated writers, and their works would be widely known in the eighteenth 
century. Bernardin seems to have included in the Études nearly every author of 
repute. He identifies the posthumous literary categories in which he places authors, 
uses them to supply pertinent references to an assertion, and uses some plays to 
provide a correlation with a subject under discussion. Simultaneously he appears 
erudite to his reading public, making his work appear as worthy of renown as Le Cid, 
the Pensées, Mithridate, and Le Misanthrope, although all were of different genres.  
Corneille’s perspective was in opposition to the philosophy of Bernardin, who 
advocated ‘le sentiment’ over ‘la raison’: ‘La raison varie d’âge en âge, et le 
sentiment est toujours le même. [...] La raison fait le moi grec, the moi anglais, le moi 
turc; et le sentiment, le moi homme et le moi divin’ (12:384A). Corneille’s characters 
were guided by reason, not passion.  
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Still on the subject of ‘la raison’ et ‘le sentiment’, Bernardin remarks that 
commentaries are required to elucidate works of antiquity, and even those of Boileau 
and Molière, but never for ‘des tragédies de Racine et des fables naïves de La 
Fontaine’ (12:384A). I shall devote a separate section to La Fontaine. 
Bernardin refers to the personal rivalry between Corneille and Racine. 
Racine’s productivity between Andromaque (1667) and Phèdre (1677) enhanced his 
reputation to equal that of Corneille. Knowledge of the antagonism, to which 
Bernardin draws attention, would have been in the public domain:  
 
Voici encore l’effet d’une loi peu observée; c’est qu’il ne s’élève 
aucun homme célèbre, dans quelque genre que ce soit, qu’il ne 
paraisse en même temps, ou dans sa nation voisine, un antagoniste 
avec des talens et une réputation tout-à-fait opposés: tels ont été 
[...] Corneille et Racine (12:413B). 
 
 
Criticizing nurture and education, Bernardin discusses the negative effect, 
which ridicule can produce, and the extent to which baptismal names can affect a 
child’s attitude towards its parents. He cites two examples: ‘Deux de nos plus fameux 
écrivains satiriques en théologie et en poésie s’appelaient, l’un Blaise Pascal, et 
l’autre Colin Boileau. Colin n’a point de malice, disait son père’ (14: 465B). However, 
here Bernardin is in error. Nicolas, not Colin, is the Christian name of Boileau-
Despréaux, who met regularly in Paris with La Fontaine, Racine and Molière, to 
discuss literary affairs. 
Addressing the subject of animals and particular plants, which are dangerous 
to man but not to certain other species, Bernardin reveals his familiarity with the 
tragedy Mithridate by Racine. Serpents give humans visible and sometimes audible 
warnings of their toxicity, but pigs and poultry are unaffected. Bernardin mentions the 
practice of King Mithridate of Pontus: ‘Ceux du royaume de Pont acquéraient par ces 
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alimens, qui y sont communs, tant de vertus, que Mithridate employait leur sang dans 
ses fameux contre-poisons’ (7:220B).31 
In his critical section ‘Du clergé’ Bernardin writes: ‘L’avidité de la plupart des 
ecclésiastiques rend bientôt les fonctions de l'église suspectes: c’est un argument qui 
frappe tous les hommes’ (13:457A). In citing Pascal’s defence of Christianity in the 
Pensées, he misquotes Pascal: ‘Je crois à des témoins qui se font égorger’ (13:457A).32 
Bernardin attributes evils in society, to indigence of the people, and opulence of the 
Church, which has corrupted many of the clergy and brought the Church into 
disrepute; a situation causing concern in France.  
Commending satire as an effective literary weapon, Bernardin refers to 
Rabelais and Cervantes:  
 
C’en était fait du bonheur des peuples, et même de la religion, 
lorsque deux hommes de lettres Rabelais et Michel Cervantes, 
s’élevèrent, l’un en France et l’autre en Espagne et ébranlèrent à la 
fois le pouvoir monacal et celui de la chevalerie. Pour renverser ces 
deux colosses, ils n’employèrent d’autres armes que le ridicule, ce 
contraste naturel de la terreur humaine. Semblables aux enfans, les 
peuples rirent et se rassurèrent: ils n’avaient plus d’autres 
impulsions vers le bonheur que celles que leurs princes voulaient 
leur donner, si leurs princes alors avaient été capables d’en avoir 
(‘Notes de l’Auteur’ in Études, OC, I, n. 75, p.503A, cf. 14:.477B). 
 
 
Bernardin compares the respective merits of Bossuet and Fénelon:  
 
 
On a beau comparé Bossuet et Fénelon, je ne suis pas capable 
d’apprécier leur mérite; mais le second me paraît bien préferable à 
son rival. Il a rempli, ce me semble, les deux points de la loi: il a 
aimé Dieu et les hommes (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, n. 76, p. 
503B, cf. 14:478A). 
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 Blaise Pascal, Pensée de M. Pascal sur la religion et sur quelques autres sujets, (1670), Pensée 592, 
‘Je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger’.  
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2.7 Fénelon 
 
Indicating his preference for Fénelon, Bernardin identifies the attributes, which he 
admires. He commends Fénelon several times in the Études, albeit briefly on occasion 
and in conjunction with other authors. However, one is left in no doubt about his 
unreserved admiration:  
 
Le Télémaque parut, et ce livre rappela l’Europe aux harmonies de 
la nature. Il produisit une grande révolution dans la politique. Il 
ramena les peuples et les rois aux arts utiles, au commerce, à 
l’agriculture, et surtout au sentiment de la Divinité. [...] Il fut 
traduit dans toutes les langues de l’Europe. [...] Je n’ajouterai 
qu’un trait à son éloge; ce fut le seul homme vivant dont Louis 
XIV fut jaloux: et il avait raison de l’être; car pendant qu’il 
cherchait à se faire craindre et admirer de l’Europe par ses armées, 
ses conquêtes, ses fêtes, ses bâtimens et son faste, Fénelon s’en 
faisait adorer avec un livre (14:478A). 
 
Reference to Fénelon in association with notable people includes Pontoppidan, 
Bishop of Berghen, described by Bernardin as: ‘Le Fénelon de la Norvège (6:205B). 
The significance seems to be Pontoppidan’s Natural History of Norway and his habit 
of incorporating elements of natural history into sermons. Bernardin declares that with 
increased knowledge of natural phenomena, which terrified our ancestors, who had no 
recourse to a Newton, most civilized men, in pursuit of material concerns, regard 
nature with indifference, and he compares the hypothetical effect of a Newton or a 
Fénelon upon our forebears: ‘Ils se fussent peut-être enfuis de peur devant l’inventeur 
du télescope, en le prenant pour un esprit; mais certainement ils eussent adoré l’auteur 
du Télémaque’ (2:163B).  
Were Bernardin’s esteem for Fénelon not in evidence in the Études, one might 
construe as derisive a further reference. However, satire seems inappropriate if 
directed towards Fénelon but within the context one assumes that he is indicating 
Fénelon’s position as Archbishop, as tutor to the grandson of Louis XIV, and as 
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author of De l’Existence de Dieu and Télémaque, and impugning the credulous, who 
are too easily influenced by status and authority: 
 
Pour croire en Dieu, il faut que quelqu’un de considérable nous 
assure qu’il y en a un. Si Fénelon nous le dit, nous y croyons, parce 
que Fénelon était précepteur du duc de Bourgogne, archevêque, 
homme de qualité, et qu’on l’appelait Monseigneur. Nous sommes 
bien convaincus de l’existence de Dieu par les argumens de 
Fénelon, parce que son crédit nous en donne à nous-mêmes’ 
(9:256AB).  
 
Implicit is that in the Études, Bernardin will provide evidence based upon more solid  
foundations. 
Many references are rhetorical and draw attention to Bernardin’s skill in 
evoking emotion in his readers. Writing in Étude 10 of the feeling of order in man and 
animals, Bernardin attributes the feeling of universal order to the enduring 
posthumous fame of classical authors, including in the list, ‘divin Fénelon, et vous 
aussi, infortuné Jean-Jacques!’ (10:272A). Reflecting upon the material covered in the 
Études, Bernardin considers that should he omit to seek remedies for the ills of 
society, his work would be in vain and he would betray ‘les Montesquieu, les 
Fénelon, et tant d’hommes à jamais illustrés, qui ont consacré, dans chaque pays, 
leurs veilles au bonheur de leurs compatriotes’ (13:416B). 
Bernardin does not confine himself to complimentary remarks and attributed 
quotations. One can detect instances of ‘borrowing’, whether in similarities of 
structure, imagery, reference, or identical terminology. In his chapter ‘Les Sources de 
Bernardin de Saint-Pierre’ Colas Duflo states: ‘Comme la plupart des auteurs du dix-
huitième siècle, Bernardin de Saint-Pierre ne cite pas toujours ses sources.’33 There is 
evidence that the Études de la nature are to a remarkable extent based on De 
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l’Existence de Dieu by Fénelon, one possible indication being a manuscript, which 
reveals his indecision over the title; options being ‘étude’, or ‘chapitre’ as elected by 
Fénelon.
34
 Furthermore, the headings of some Études are similar to those of Fénelon’s 
work. Fénelon: ‘Immensité de Dieu.’35 Bernardin: ‘Immensité de la nature’ (1:133A). 
With Fénelon, chapter headings are followed by: ‘tirée de’. Bernardin adopts the same 
phrase (See 4:167B; 5:195B; 6:204B; 7:213B; 8:245A). In Fénelon, the phrase: ‘Réponse aux 
objections’ (chap. 3, p. 65), is mirrored in Études 4, 5, 6, 7, 8, 9. Significant also is Fénelon’s 
use of rhetoric. With apostrophe he addresses God, virtue or morality at the 
conclusion of certain chapters: (De l’Existence de Dieu, part I, chap 3, p. 85; Part II, chap.1, p. 
98; Part II, chap 2, proof 1, p. 104; proof 2, p.108; proof 3, p. 112; chap 3, p. 120; chap 4, p. 130; 
article 1, p. 143; article 5, p. 170). Bernardin uses this procedure: (1:162B; 6:213B; 7:245B). In 
Étude 9 he praises Fénelon: ‘Votre ame, ô sublime Fénelon! serait exhalée en air 
inflammable, et elle aurait eu, sur la terre, le sentiment d’un ordre qui n’était pas 
même dans les cieux!’ (9:267B). He pays tribute to authors: ‘O hommes de lettres! sans 
vous l’homme riche n’aurait aucune jouissance intellectuelle; son opulence et ses 
dignités lui seraient à charge. Vous seuls nous rappelez les droits de l’homme et de la 
Divinité’ (14:478A). 
When outlining his ‘Plan de l’ouvrage’, which will encompass the vegetable, 
animal and human kingdoms, and extend to hitherto unknown regions, he refers 
directly to Fénelon when explaining what will not be included: ‘Nous n’adopterons  
pas l’opinion de ceux qui croient que les ouvrages de la nature étant les résultats de 
toutes les combinaisons possibles, toute la manière d’exister doivent s’y rencontrer’ 
(1:155AB). He continues by referring directly to Fénelon’s passage on chance 
happenings, without naming the author, or quoting exactly: 
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‘Vous y trouverez l’ordre’ disent-ils, est en même temps le 
désordre. Jetez d’une infinité de manière les caractères de 
l’alphabet, vous en formerez l’Iliade et des poèmes même 
supérieurs à l’Iliade; mais vous aurez en même temps une infinité 
d’assemblages informes’ (1:155AB).  
 
 
The quotation marks end but Bernardin continues: ‘Nous adoptons cette 
comparaison, en observant cependant que la supposition des vingt-quatre lettres de 
l’alphabet renferme déja une idée d’ordre, qu’on est forcé d’admettre pour établir 
l’hypothèse même du hasard’ (1:155B). He adapts Fénelon’s metaphor to hypothesize a 
parallel situation between twenty-four letters producing an infinite number of poems, 
and the components of the universe resulting in ‘diverses manières d’exister’ (1:155B). 
Bernardin’s failure to identify Fénelon here conflicts with his procedure later 
in Étude 1, when he quotes at length and appends a note identifying Fénelon with De 
l’Existence de Dieu (1:162A). Since Fénelon was a renowned author, one may assume 
that De l’Existence de Dieu had been widely read. Such being the case, the images of 
poems being produced by random letters of the alphabet, music from haphazard notes 
of music, paintings from indiscriminate natural phenomena, and beautiful statues 
appearing by chance would have remained in readers’ minds. Bernardin’s allusion 
would have therefore been widely understood and as quotation marks were used, I do 
not consider his omission was inadvertent. Conversely, the source of the passage 
praising God may not have been so apparent to a reader: ‘Mais peut-être plus d’un 
épicurien y reconnaîtra que la volupté suprême est dans la vertu (1:161A). For this 
oblique reference, he possibly had in mind:‘Réponse aux objections des épicuriens.’36 
It is possible that Fénelon was his inspiration when Bernardin described the 
human figure. In proceeding to describe in clinical detail exterior and interior parts of 
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the human body, Fénelon writes: ‘Commençons l’étude de l’homme par la 
considération de son corps.’37 Although Bernardin concentrates on form, proportion, 
colour and harmony, the topics are identical: ‘Toutes les expressions harmoniques 
sont réunies dans la figure humaine’ (10:300B). Fénelon concludes by indicating the 
superiority of man over animals by virtue of his ability to reason. Bernardin reflects 
upon moral sensations of man and his superiority over beasts: ‘La beauté physique de 
l’homme est si frappante pour les animaux mêmes, que c’est à elle principalement 
qu’il doit attribuer l’empire qu’il a sur eux par toute la terre’ (10:302B). Further 
similarities to Fénelon include a remark about the soft brains of infants. Fénelon 
writes: ‘Nous avons remarqué que le cerveau des enfants est tout ensemble chaud et 
humide, ce qui leur cause un mouvement continuel. Cette mollesse du cerveau fait 
que toutes choses s’y impriment facilement.’38 Whilst the terminology differs with 
Bernardin, the comparison is analogous: ‘Ses jours s’écouleraient dans une 
perpétuelle incertitude , si la nouveauté des objets et la flexibilité de son cerveau dans 
l’enfance, ne donnaient aux impressions du premier âge un caractère ineffaçable’ 
(7:238B). With regard to the employment of nurses, Bernardin adopts the same opinion 
as Fénelon. ‘Ce premier âge, qu’on abandonne à des femmes indiscrètes et 
quelquefois déréglées, est pourtant celui où se font les impressions les plus profondes, 
et qui par conséquent a un grand rapport à tout le reste de la vie.’39 Bernardin writes: 
‘Parmi nous, dès qu’un enfant est né, on le livre à une nourrice mercenaire. Le 
premier lien qui devait l’attacher à ses parens, est rompu avant d’être formé’ (7:239B).40 
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Further coincidences are identical references. Enlarging upon his theme of the 
impossibility of famous works of art being formed by chance, Fénelon turns from 
Homer’s Iliad, violin melodies, and a painting of the crossing of the Red Sea, to the 
presence of statuary on a desert island evocative of Apollo of Belvedere, of Medici 
Venus, of Farnese Hercules.
41
 Bernardin selects the same examples. Writing of 
contrasts and consonances, he reflects that nature has established both in all her works 
and demonstrates the similar forms of cat and tiger, dog and wolf, sheep and camel, 
excepting the human species, which has no counterpart. ‘L’Homme des bois, avec ses 
longs bras, ses pieds maigres, ses pates décharnées, son nez écrasé, sa gueule sans 
lèvres terminées, ses yeux ronds, son vilain poil, a certainement des ressemblances 
fort imparfaites avec l’Apollo du Belvédère’ (1:153B). He continues that it would be 
impossible to find a human figure for the female orang-outan, which approached that 
of ‘la Vénus de Medicis.’ 
Fénelon remarks that art is a feeble imitation of nature but he understands 
attempts of poets to portray nature: ‘Chez eux les fleuves ont été des dieux, et les 
fontaines des naïades: les bois et les montagnes ont eu leurs divinités particulières: les 
fleurs ont eu Flore, et les fruits Pomone.’42  Bernardin addresses the problem of 
unequal land distribution in France, advocating small properties. He cites the meadow 
of Saint-Gervais near Paris, as an example of good husbandry. ‘Souvent un jeune 
paysan, avec un panier et une échelle, monté sur un arbre fruitier, vous présente 
l’image de Vertumne; tandis qu’une jeune fille, [...] vous rappelle celle de Pomone’ 
(7:236B). 
It is also worth considering whether Bernardin was influenced by the strategy 
of Fénelon in varying the length of chapters, the possible motive being to avert 
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boredom or trepidation in the reader, if presented with a succession of long chapters. 
In De l’Existence de Dieu, part I, chapter 1, pages run from 1 to 5. A lengthy chapter 
follows: (6-65). Chapter 3 is considerably shorter: (65-85). In part II, chapter 1 
contains thirteen pages: (98-102). Chapter 2 is divided into preliminary notices, 
followed by three proofs, a tactic, which appears to reduce the overall length of the 
chapter. The preliminary chapter contains only three whole pages: (98-102). The first 
proof is the same length: (102-104). The second proof is similarly brief: (104-108). 
The third proof is marginally longer: (108-112). Chapter 5 follows a similar method 
with five sections designated as ‘Articles.’ Otherwise the chapter would have 
extended from pages 130-170, a formidable prospect for a reader. 
Bernardin adopts a similar method in the Études de la nature. Étude 1, ‘Plan 
de mon ouvrage’ extends from page 133A to 162B. By contrast, Étude 2 is very short, 
running from page 162B to164B. Étude 3 is similarly brief: (165A-166B). Readers’ 
interest having been captured, Étude 4, which exposes his scientific theories, contains 
twenty-nine pages: (166B-195A). Études 5 and 6, are entitled ‘Réponses aux 
objections contre la Providence, tirées des désordres du règne végétal’/animal’ and 
each comprises nine pages. Étude 7 is considerably longer with thirty-two pages, but 
alleviation appears with Études 8 and 9, with ten and fourteen pages respectively.  
Étude 10, which consists of fifty-one pages, and which deals with physical 
laws of nature, is constructed in a similar fashion to the lengthy chapters of Fénelon, 
with sections entitled: ‘Premièrement Des lois physiques’, ‘De la convenance’, ‘De 
l’ordre’, ‘De l’harmonie’, ‘Des couleurs’, ‘Des formes’, ‘Des mouvemens’, ‘Des 
consonnances’, ‘De la progression’, ‘Des contrastes’, ‘De la figure humaine’, ‘Des 
concerts’, ‘De quelques autres lois de la nature peu connus.’ Following this method, 
Bernardin gave his readers the opportunity to digest a section without being 
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overwhelmed by a plethora of material. In Étude 11, of greater length than Étude 10, 
with sixty-one pages, he follows the same method. ‘Application de quelques lois 
générales de la nature aux plantes’ contains sections of varying lengths: ‘Harmonies 
élémentaires des plantes’, ‘Harmonies élémentaires des plantes avec le soleil, par les 
fleurs’, ‘Harmonies élémentaires des plantes avec l’eau et l’air, par leurs feuilles et 
leurs fruits’, ‘Harmonies humaines des plantes’, ‘Harmonies végétales des plantes 
avec l’homme’, ‘Harmonies animales des plantes avec l’homme’, ‘Harmonies 
humaines ou alimentaires des plantes.’ In addition, the sub-titles allowed natural 
breaks, enabling the reader to return to the work without having lost the concept. 
Étude 12, which comprises thirty-five pages, is constructed similarly. Concerned with 
moral laws of nature, Bernardin seeks to prove the immortality of the soul by ‘le 
sentiment.’ In this Étude the divisions are entitled: ‘Des sensations physiques’, ‘Du 
goût’, ‘De l’odorat’, ‘De la vue’ ‘De l’ouïe’, ‘Du toucher’, ‘De la piété’, ‘De l’amour 
de la patrie’, ‘Du sentiment de l’admiration’, ‘Du merveilleux’, ‘Plaisir du mystère’, 
‘Plaisir de l’ignorance’, ‘Plaisir de la ruine’, ‘Plaisir des tombeaux’, ‘Ruines de la 
nature’, ‘Du plaisir de la solitude’, ‘Du sentiment de l’amour’, ‘De quelques autres 
sentiments de la Divinité.’ Apart from their primary function, the titles of the sections 
would attract interest and curiosity. Within the small community of Paris an 
unfavourable report would have had dire commercial consequences. In Étude 13 
Bernardin lessens the magnitude of forty-two pages in the same manner. His theme: 
‘Application des lois de la nature aux maux de la société’ is separated into allied 
sections. ‘De Paris’ is a larger section: (434A-448B) but the title would have attracted 
immediate interest. By contrast, ‘De la noblesse’ extends from page 448B to 449B. 
‘D’un Élysée’ comprises nine pages but is followed by the short conclusion: ‘Du 
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clergé.’ Étude 14, dealing with Bernardin’s ideas on education, contains merely 
fifteen pages, after which is appended his ‘Récapitulation.’ 
Bearing in mind that Bernardin prepared the Etudes de la nature over many 
years one understands the disparate influences upon him during the period, a 
significant one being Rousseau. Other sources would have been derived from his 
eclectic reading, especially authors of the previous two centuries. There is proof in the 
Études that Bernardin held Fénelon in great respect. Coincidences exist but many 




2.8 La Fontaine 
 
Having addressed Bernardin’s use of Fénelon in the Études, I shall devote a section to 
the major inclusion of fables, especially those of La Fontaine.  
Bernardin used a variety of strategies to convey his observations of nature, 
theories of the natural world and his criticism of aspects of civilized society. 
Demonstrated throughout his work is his extensive reading of classical authors, and of 
‘plusieurs modernes célèbres’, which incorporated also writers of the sixteenth and 
seventeenth centuries. He included detailed accounts of his voyages and referred to 
those of other travellers in order to inform, but he made allegorical use of certain 
authors to reinforce his philosophical message: proving the existence of God through 
the works of nature: 
 
Pour moi, qui n’influe sur rien, afin de donner plus de faveur et de 
grâces à mes argumens, j’ai tâché de les revêtir de celle d’un conte. 
C’est avec des contes qu’on rend partout les hommes attentifs à la 





The inclusion of fables is a surprising strategy for a purportedly scientific writer but 
there is evidence that he had an enduring interest, especially in those of La Fontaine, 
which are cited several times in the Œuvres. 
  
Je me souviens moi-même qu’étant enfant, les fables de La 
Fontaine m’amusaient beaucoup, parce que leurs images naïves 
vont au coeur, comme celles de la nature, et que je connaissais les 
mœurs de quelques animaux; mais leur application m’ennuyait, 
parce que j’ignorais celles des hommes; je lisais la fable, et je 
laissais là la morale; je traitais ma leçon comme mon déjeuner, j’en 
mangeais la confiture, et j’en jetais le pain (OC, II, ‘Harmonies 
humaines’, Bk. 6, p. 277B). 
 
 
His views coincided with those of his friend Rousseau. In Émile, we read that 
Rousseau is opposed to children learning fables: ‘Émile n’apprendra jamais rien par 
cœur, pas même des fables, pas mêmes celles de Lafontaine, toutes naïves, toutes 
charmantes qu’elles sont, car les mots des fables ne sont pas plus les fables que les 
mots de l’histoire ne sont l’histoire.’43 One construes his references to ‘les mots des 
fables’ and ‘les mots de l’histoire’, to the fact that children can learn the words but 
fail to understand the underlying message. Similarly fruitless would be a detailed 
reading of history, for a young child lacks a true concept of passing time and the 
intellectual capacity to assimilate and evaluate facts presented. Deprecating the 
current practice, Rousseau continues: ‘On fait apprendre les fables de La Fontaine à 
tous les enfants et il n’y en a pas un seul qui les entende.’44 Taking as an example ‘Le 
Corbeau et le renard’, he proceeds in the form of a dialogue to dissect and deride the 
content by parading the child’s perplexity at every phrase, and maintains that at ten 
years of age a child would misconstrue the moral, support the villain, and might 
thereafter esteem corruption. However, it is worthy of note that Fénelon, for whom 
Bernardin had great respect, was in favour of children hearing fables: ‘Les enfants 
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aiment avec passion les contes ridicules; [...] racontez-leur quelque fable courte et 
jolie: mais choisissez quelques fables d’animaux qui soient ingénieuses et innocentes; 
donnez-les pour ce qu’elles sont; montrez-en le but sérieux.’45 
It is interesting to learn that in adulthood Bernardin maintained his interest in 
fables to the extent of attempting his own, unpublished, prose fables. Malcolm Cook 
presents manuscript evidence that Bernardin was interested in the genre of fables.
46
  
He has transcribed a letter from Lucette Chappell in which she sent Bernardin her 
French translation of Berger et le Philosophe: a fable by John Gay. He comments that 
Lucette Chappell must have been aware of Bernardin’s interest. He comments further 
that her request to borrow from Bernardin the latest volumes of Adele et Théodore, a 
novel by Mme de Genlis, reveals what he was reading in 1782.
47
 Malcolm Cook has 
also transcribed manuscripts of a number of prose fables, which Bernardin wrote, but 
as far as can be judged, he never published.
48
 In addition to the prose fables, which 
Malcolm Cook has transcribed, manuscripts exist showing Bernardin’s laborious 
attempts, with many crossings out, to insert fables into the text.
49
  
Jean de la Fontaine was born in 1621. Irrespective of talent, aspiring writers 
required influential protectors and La Fontaine was fortunate in attracting the 
attention and support of Nicolas Fouquet, Surintendant des finances under Louis XIV. 
In recognition of this patronage, La Fontaine wrote an adulatory, mythological poem: 
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 This practice continued, with dedications to successive patrons, who 
included the dowager duchess of Orléans, Madame de la Sablière, Madame de 
Montespan. Created in four parts between 1665 and 1674 Les Contes et nouvelles en 
vers are ribald, jocular stories of marital infidelity and lecherous characters, with 
innuendo usually masking explicit details. Hoping to attract a wider readership and 
greater financial success, he published in 1668 the first six books of Fables choisies 
mises en vers, which he dedicated to the young Dauphin, son of Louis XIV; the first 
line: ‘Je chante les Héros’, being taken from the first line of Virgil’s Æneid: ‘Arma 
virumque cano.’ During 1678-79 came the second group of fables, containing books 
seven to eleven. To a large extent his fables were based on Æsop’s fables, which 
featured loquacious animals, and contained an underlying moral message. 
Many of the issues which interested La Fontaine, were those which concerned 
Bernardin, such as innocence, feeling, truth, morality, the wonders of nature, and the 
evils of society. His attitude to the fables of La Fontaine is unequivocal: ‘Si ses fables 
n’étaient pas l’histoire des hommes, elles seraient encore pour moi un supplément à 
celles des animaux’ (1:138B). 
Such digressions in the Études de la nature belie the title. Wiedemeier gives 
his assessment of the work:  
 
En fait, ce sont les études biologiques et philosophiques d’un 
moraliste qui aborde maints problèmes, apporte ses exemples, 
fournit ses preuves tout en prenant ses raisons dans la 
contemplation de la nature. Romancier, naturaliste, moraliste 
sociologue, poète, pédagogue, théologien, savant, Bernardin est un 
peu tout cela à la fois dans son œuvre.51 
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The fables of La Fontaine feature most prominently in the Études de la nature but 
significant examples appear elsewhere in Les Œuvres. For Bernardin, truth was of 
paramount importance: ‘La vérité est la lumière de l’âme’ (OC, I, ‘Avant-Propos, La 
Chaumière indienne’, p. 564A). He emphasizes its source: ‘La vérité est une lumière 
naturelle qui luit d’elle-même par toute la terre, parce qu’elle vient de Dieu’ (‘Avant-
Propos, La Chaumière indienne’, p. 564B). ‘A la vérité’, ‘en vérité’, are expressions used 
frequently throughout the Études. He places La Fontaine and his medium in this 
category: ‘La fable est le voile de la vérité, et l’erreur en est le fantôme’ (‘Avant-Propos, 
La Chaumière indienne’, p. 564B). 
Bernardin advises that when expressing in any medium the sights of nature, 
eyes should be used before considering the emotional effect.
52
 To describe plants or 
landscapes, he recommends following rules adopted by the best poets, amongst 
whom he places: ‘Notre inimitable La Fontaine; elle a plus de couleur, de vérité et de 
variété. [...] La Fontaine a chanté toutes sortes de sujets sur tous les tons.’53 Bernardin 
quotes ‘Le Chêne et le Roseau’ in full, in order to demonstrate its natural attributes 
and its philosophical message, which is closely allied to that of Bernardin in the 
Études: proving the existence of Providence through the works of Nature. ‘La 
Fontaine représente toutes les puissances de la nature en action dans ce paysage. On y 
voit le soleil, le vent, l’orage, l’eau, une grande montagne, un chêne et un roseau, 
enfin un roitelet, puissance animale.’54 He views the rigid, powerful, disdainful, oak 
tree, reaching from the lifeless underworld to the heavens and the feeble, defenceless 
reed, accepting its destiny. The moral is in the narrative. The oak tree considers itself 
to be invincible and pities condescendingly the frail reed: ‘La nature envers vous me 
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semble bien injuste.’ The oak tree withstood the initial force of the wind, whilst the 
reed bent: 
Le vent redouble ses efforts, 
                       Et fait si bien qu’il déracine 
               Celui de qui la tête au Ciel était voisine 
               Et dont les pieds touchaient à l’Empire des Morts (Bk. I, fab. 22). 
 
 
Bernardin’s detailed knowledge of the Fables of La Fontaine enabled him to 
select from them appropriate material to reinforce his messages to readers, who in all 
probability were already familiar with the Fables and would therefore appreciate the 
allusions and the underlying motives. Bernardin sometimes used the same fable for 
diverse purposes, whether directly to portray the power of nature, or allegorically to 
draw attention to evils of society and abuses of power. Also, in an era of censorship, 
veiled criticism of traditions, personnages or institutions in the form of a fable would 
afford him protection from retribution. One such instance is ‘Le Chêne et le roseau.’ 
Readers would grasp the social and political parallels of the proud, powerful oak 
being brought down by the wind whilst the feeble, pliant reed survived. 
Bernardin’s talent for writing poetic, evocative prose is evident in his 
introduction to ‘Philomèle et Progné.’ The voiceless ‘p’, ‘t’, ‘k’ and sibilant sounds 
reflect the melancholy song of the bird, which is heard ‘comme des soupirs.’55 
 
Je n’entends point de fois les airs ravissans et mélancoliques d’un 
rossignol caché sous une feuille, et les piou-piou prolongés qui 
traversent comme des soupirs le chant de cet oiseau solitaire, que je 
ne sois tenté de croire que la nature a révélé son aventure au 
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The fable encapsulates Bernardin’s overt and veiled themes: the melodious but 
plaintive song of the solitary nightingale; a creature, which prefers the harmony of 
nature to the ills of society. Taken from a Greek legend, the fable tells of Tereus, King 
of Thrace, who dishonoured Philomela, cut out her tongue to prevent his wife from 
learning the truth, then told Procne that her sister was dead. Philomela wove the story 
into a robe, which she sent to her sister. In retribution, Procne killed her son, 
presented him to Tereus then fled to Philomela in the forest. The gods changed all into 
birds: Tereus, a hawk, Procne a swallow, Philomela a nightingale. Bernardin quotes 
the latter part of the fable, when Procne tries to persuade Philomela to leave her 




Le désert est-il fait pour des talens si beaux? 
Venez faire aux cités éclater leurs merveilles. 
Aussi bien, en voyant les bois, 
Sans cesse il vous souvient que Térée autrefois 
Parmi des demeures pareilles 
Exerça sa fureur sur vos divins appas. 
Et c’est le souvenir d’un si cruel outrage 
Qui fait, reprit sa sœur, que je ne vous suis pas: 
En voyant les hommes, hélas! 
Il m’en souvient bien davantage (Bk. III, fab. 15). 
 
 
Bernardin reveals Rousseau’s appreciation of fables in recalling an occasion 
when, walking near a park at Neuilly, they witnessed the embrace of a teenage couple. 
Love, and Bernardin’s theories on harmony had been their topics of conversation: 
‘Les plus grands effets de l’amour naissent [...] des sentimens contraires’ (12:410A). 
Reflecting upon the happiness of discovering love from a previous enmity and the 
pain of a reverse situation, Bernardin recounted to Rousseau a version of the fable of 
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Adonis, the son of Myrrha, one of Diana’s nymphs. Love had inspired Venus to 
kidnap him. Fury motivated the rescue attempt by Diana. Ambushed in the forest, 
Venus gave wings to Adonis and Amour and surrendered Adonis. Since both were 
identical, the choice for Diana was impossible (12:410B, 411A).
58
 Rousseau was visibly 
moved: ‘Rien ne me plaît tant qu’une image agréable qui renferme un sentiment 
moral’ (12:411A). Whilst on ‘ce sujet intéressant’, Bernardin quoted the end of 
‘Philomèle et Progné’ to Rousseau, who was equally affected: ‘Quelle série d’idées! 
Que cela est touchant!’(12:411A). Whatever adverse experiences may have impinged 
upon his childhood and led to his views on education, in adulthood Rousseau seemed 
to appreciate the fables of La Fontaine. However, there is a discrepancy between his 
reaction, from which it would appear that the fables quoted were unfamiliar, and his 
decided views in Émile on the education of young children, and his apposite selection 
of ‘Le Corbeau et le Renard’ to demonstrate them.  
Bernardin’s major concern in the Études was to prove the existence of 
Providence through the works of nature and his use of fables was an inspired 
technique. In propounding his vast plan for the Études, Bernardin stresses that no 
plant can be studied in isolation but simultaneously to be considered are its dependant 
insects, birds and animals. His interest extended beyond their physical presence to the 
reasons behind their shape, form, colour, instincts, harmonious and aggressive 
associations. Bernardin recognized the enormity of his task in studying the physical 
properties and practices of the plant and animal kingdoms, especially as by his own 
admission he was not a naturalist. He admits his limitations: ‘La nature est infiniment 
étendue, et je suis un homme très borné. Non-seulement son histoire générale, mais 
celle de la plus petite plante, est bien au-dessus de mes forces’ (1:133A). He 
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considered further analysis to be necessary for a complete understanding, which to 
his knowledge, no naturalist had hitherto provided: ‘Les poètes ont tâche d’expliquer 
ces instincts merveilleux et innés par des fables ingénieuses’ (1:138B).  
The suggestion that poets rather than naturalists possess the requisite 
capability, defines Bernardin’s approach to his subject. Whereas Buffon had limited 
himself to accurate, technical descriptions, Bernardin was interested in amitiés, 
inimitiés, amours, guerres, parures, in addition to the physical properties of plants 
and animals. As a personification of nature, the Études de la nature may be more 
accurately categorized as a literary and philosophical work, with political 
implications. 
Bernardin and Rousseau were in agreement regarding the evils of society and 
the causes. ‘L’homme naît bon: c’est la société qui fait les méchans, et c’est notre 
éducation qui les prépare’ (7:242A). ‘Tout est bien sortant des mains de l’Auteur des 
choses, tout dégénère entre les mains de l’homme.’59  Bernardin uses fables to address 
social and political concerns, at home and abroad, which had been wreaked by the 
sovereign powers of Europe. In order to advance his own arguments effectively, he 
favours the fables of La Fontaine, as being capable of several interpretations. 
Speaking of his aim to remedy the ills that Europeans had inflicted on the 
unfortunate inhabitants of India, commercially and aggressively, Bernardin quotes 
from ‘Le Pouvoir des Fables’ (OC, I, ‘La Chaumière indienne. Avant-Propos’, p. 563B): 
 
  
Nous sommes tous d’Athène en ce point; et moi-même, 
Au moment que je fait cette moralité, 
Si Peau-d’Ane m’était conté 
J’y prendrais un plaisir extrême. 60 
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In his efforts to publicize the unhappy situation of India, Bernardin resorts to the 
method employed by La Fontaine when he implored the French Ambassador to 
England to recognize and to use his diplomatic skills over the potential danger of the 
marriage between Mary, the niece of Charles II, and the Prince of Orange, Holland 
being the enemy of France. The selected fable begins with a parallel situation when an 
orator tries to warn the unheeding Athenians of the threat posed by Philip of 
Macedonia.
61
 Endeavouring to force their attention he resorts to recounting a fable 
about a river impeding the progress of Ceres, en route to her harvest fields, 
accompanied by an eel and a swallow. Having explained the tactics employed by the 
animals to cross the river, the orator dismisses impatiently questions about Ceres, 
saying that concern should be expressed over the actions of Philip, then includes 
himself with those who fail to listen to the warnings. Reflecting upon the possible 
origin of fables as devices to veil unpleasant truths from Eastern tyrants, Bernardin 
describes the offence taken by the Mogul Emperor at a gift presented by the English 
Ambassador, Thomas Roe, of an allegorical painting of a black satyr held by a white 
Venus. He concludes that the taste for fables is widespread but generally among free 
societies, and especially primitive peoples: ‘Ce sont les peuples les plus rapprochés de 
la nature, et par conséquent les plus libres, qui ont le plus aimé à orner la vérité des 
fables (OC, I, La Chaumière indienne, p.564A). This is inconsistent with Bernardin’s 
comments in the Études where not all primitive people are depicted as being free: ‘On 
regarde, en général les Nègres comme l’espèce d’hommes la plus infortunée qu’il y 
ait au monde. En effet, il semble que quelque destinée les condamne à l’esclavage’ 
(7:227B). He reflects upon the ‘Untouchables’, victims of the caste system in India, 
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perpetrated by the Brahmin priests: ‘Les maux du genre humain sont portés à leur 
comble. Les brames [...] y ont divisé la nation en plusieurs castes, dont ils ont voué 
quelques-unes à l’opprobre, comme celle de parias’(7: 228A). 
In his section on piety, Bernardin refers to ‘Philémon et Baucis’ to support his 
contention that innocence is closely connected to piety: that we are more affected by 
the misfortunes of a child than by those of an old man, however infirm and close to 
death he may be, because a child is innocent, and for the same reason this 
compassion extends to animals, for whom we have often more sympathy than we feel 
for men (12:397A). In this case, the animals had not offended the gods, but suffered 
nevertheless the same punishment as the inhospitable humans:  
 
Tout disparut sur l’heure. 
Les vieillards déploraient ces sévères destins. 
Les animaux périr! car encor les humains, 
Tous avaient dû tomber sous les célestes armes, 
Baucis en répandit en secret quelques larmes (XII, 25). 
 
 
Bernardin maintains that children and animals remain close to nature, as do primitive 
people, not having been corrupted by civilized societies, but retaining piety: ‘Ces 
peuples sans religion [...] honorent la mémoire de leurs ancêtres’ (8:249A). Treatment 
of the elderly is an indictment of Western civilization: ‘Nos vieillards [...] sont bien 
plus tristes parmi nous que chez les peoples sauvages’ (13:440A). To develop the 
theme, Bernardin refers to Bélisaire, Marmontel’s novel of 1767, which was banned 
because of its implied criticism of Louis XV. Based on the life of the Byzantine 
general, Belisarius, the apocryphal story describes Bélisaire’s plight after loyal service 
to Justinian I. Blind, and led by a child, he was reduced to begging. Bernardin uses the 
story to demonstrate the appeal of an innocent child. The sight of the child increased 
pity for the beggar: ‘Le sentiment de l’innocence est un rayon de la Divinite’ 
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(12:397B). Bernardin commends the moral of a fable, which contrasts the egocentric 
happiness of the rich with the compassionate spirit of the poor who, in this case, were 
the only people to offer hospitality to the gods. He compares values of the rich and 
poor: 
 
Il faut des fables aux riches pour leur faire goûter la morale, et la 
morale ne peut faire goûter la fable au pauvre, parce que le pauvre 
attend encore son bonheur de la vérité, et que le riche ne l’espère 
plus que de l’illusion (13:439B).  
 
 
Bernardin proffers advice to the rich, whose affluence leads often to boredom and 
discontent: 
 
Vous cherchez tous les jours quelque spectacle nouveau: il n’y en a 
point de plus nouveau que le bonheur des hommes. Vous en voulez 
d’intéressans: il n’y en a point de plus intéressant que celui de voir 
des familles de pauvres paysans répandre la fécondité dans vos 
vastes et solitaires domaines, ou de vieux soldats qui ont bien 
mérité de la patrie y trouver d’heureux asiles. Vos compatriotes 
valent encore mieux que des héros de tragédie et que des bergers 
d’opéra-comique (13:438B). 
 
Conversely, the poor seek truth. Bernardin describes the reaction of humble workmen, 
who were initially reduced to tears, but upon learning that recounted stories and 
tragedies were illusionary, they lost interest: ‘Ils étaient fâchés de s’être attrendris en 
vain’ (13:439B). 
The Vœux d’un Solitaire, published in 1789, expressing Bernardin’s reaction 
to the current events in Paris, comprises ‘Vœux pour la noblesse’, in which he turns 
again to La Fontaine to express his views on the current political situation (OC, I, p. 
685B). La Fontaine adapted Æsop’s fable, which was directed to the ancient Greek 
army, to warn the French peasants against insurrection, despite their heavy burden of 
taxation while king and nobles lived in luxury. The argument between ‘Les Membres 
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et l’estomac’, results in victory for the stomach, for if nourishment were denied to the 
limbs, they would lack the strength to carry the stomach. Bernardin adopts the same 
position as La Fontaine in supporting the monarchy, despite its failings: 
 
Par ce moyen les mutins virent 
Que celui qu’ils croyent oisif et paresseux 
 A l’intérêt commun contribuait plus qu’eux. 
Ceci peut s’appliquer à la grandeur royale. 
Elle reçoit et donne, et la chose est égale: 
Tout travaille pour elle, et réciproquement 
 Tout tire d’elle l’aliment (III, 2).  
 
 
In the ‘Vœux pour la nation’ Bernardin explains the political situation in 
France and the composition of the three orders under Louis XVI. Reversing the power 
base of his Indian fable, he identifies the trunk as the strongest numerical element, 
representing the common people, despite which they cannot overcome the combined 
interests of the nobles and clergy: a collective, dependent on the king. Louis XIV had 
also enjoyed absolute power: his patronage and censure had been unassailable. Since 
overt criticism was hazardous, tactics such as those employed by La Fontaine were 
favoured. Criticizing the judicial system in operation, Bernardin portrays France as a 
ship of state, with the diverse interests of king, royalty, nobility, clergy, and common 
people making progress impossible. One obstacle is the Assemblée nationale to which 
deputies were added to maintain the power of the king. In difficult cases, Bernardin 
would select defenders from worthy men of the opposing order: ‘En changeant 
seulement les intérêts des parties, on a quelquefois dénoué des cas bien difficiles’ (OC, 
I, p. 694B). ‘Testament expliqué par Ésope’ is a satire on the judicial system and shows 
that one lay person possesses more sense than many legal experts. Professional advice 
was sought to disentangle an intricate will, which appeared to disinherit their mother 




L’affaire est consultée, et tous les Avocats, 
  Après avoir tourné le cas 
  En cent et cent mille manières, 
 Y jettent leur bonnet, se confessent vaincus, 
 [...] 
    Ésope seul trouva 
  Qu’après bien du temps et des peines 
  Les gens avaient pris justement 
  Le contre-poids du Testament. 
 [...] 
 Le peuple s’étonna comme il se pouvait faire 
  Qu’un homme seul eût plus de sens 
  Qu’une multitude de gens (II, 20). 
 
 
Bernardin suggests that if by such means a domestic dispute can be resolved, 
then transposing the mother for the nation and the three sisters for the three orders in 
France, difficult, national affairs could be resolved by: ‘Le sentiment de l’honneur’ 
(p.692A). By selecting, and adapting the fables, which had been composed by La 
Fontaine to challenge similar circumstances of an earlier age, Bernardin draws 
attention skilfully to current concerns. 
A frequent theme in the Études is ‘l’amour contre l’ambition’ and the fable: 
‘Les Filles de Minée’, reinforces Bernardin’s theory of contrasts and harmonies.62 In 
these three stories the negative aspects pertain. The three Fates of Ovid’s fable were 
Atropos, the eldest girl, who severed the thread of life, Clotho, who spun thread from 
a distaff and presided over birth, and Lachesis, who spun thread, which determined 
the length of life. The adaptation by La Fontaine situates three sisters spinning, and 
taking turns to recount stories. ‘Pyramus and Thisbe’ demonstrates the contrast 
between their love and the hostility of their parents, which reinforces their feelings 
and leads to their greater determination. The opposing consequences lead to tragedy. 
The second story: ‘Cephalus and Procris’ deals with the contrast between love and 
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jealousy, which produces opposition and leads again to death. The third tale: ‘Damon 
and Chloris’ deals with love and mutual suspicion, which ends in disaster.  
Speaking of the existing practice of one group of people trying to destroy the 
reputation and opinions of an opposing faction, Bernardin considers that: ‘Le genre 
humain est, entre la religion et la philosophie, comme le vieillard de la fable entre 
deux maîtresses de différens âges’ (8:248B).63 He refers to ‘L’Homme entre deux âges, 
et ses deux maitresses’ (I, 17). This humorous fable carries a moral and political 
message. Having reached middle age, and going grey, he was contemplating 
marriage, and considering two widows, one of whom was older but compensated for 
her extra years with artifice. Both, jokingly, aimed at his head. The older woman, took 
off a little of the remaining black hair so that her lover was more to her liking, while 
the younger one ransacked the white hairs. Realizing that marrying either woman 
would necessitate living according to her wishes, not his, he chose neither.  
Despite his admiration for La Fontaine, Bernardin appears to agree with 
Rousseau about the error of confusing a young child. He criticizes ‘Le Gland et la 
Citrouille’ for suggesting that nature, and therefore God, can make mistakes. 
Although the fable concludes with Garo the villager, having been awoken and 
wounded by a falling acorn instead of suffering more disastrous consequences, 
asserting that God had his reasons for making the large oak produce small fruit and 
not sizeable pumpkins; nevertheless Bernardin takes exception to the fable: ‘Dieu fait 
bien ce qu’il fait.’ However, God’s expertise is questioned because of this 
incongruity: 
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Combien ce fruit est gros et sa tige menue: 
A quoi songeait-il, dit-il, l’Auteur de tout cela?  
Il a bien mal placé cette Citrouille-là! (IX, 4). 
 
 
Bernardin argues that La Fontaine has inferred a mistake in natural history:  
 
L’enfant à qui on la fait apprendre par cœur croit que les grands 
arbres ne portent point de fruits lourds; et quand il vient ensuite à 
savoir qu’il y a aux Indes des palmiers de plus de soixante pieds de 
hauteur, dont le sommet se couronne de cocos qui pèsent jusqu’à 
trente livres, comme ceux des îles Séchelles, il a tenté de croire 
qu’il n’y a plus de Providence entre les tropiques (OC, II, ‘Harmonies 
végétales de l’homme’, p. 94A). 
 
Despite the criticism, Bernardin reveals his admiration for La Fontaine: ‘C’est le 
poète moral par excellence; c’est aussi celui de sentiment’(OC, II. ‘Leçon de Botanique’, p. 
114A). He refers to: ‘Le sublime La Fontaine’ (1:138B). Distinguishing between 
‘l’esprit’ and ‘le sentiment’, Bernardin equates the former with: ‘La perception des 
lois de la société’ and the latter with: ‘La perception des lois de la nature.’ La 
Fontaine is cited amongst: ‘Ceux qui nous découvrent les convenances de la nature’ 
and belongs: ‘A la postérité et au genre humain’ (12:396A).  
On occasion Bernardin uses the same fable to address different concerns or to 
conceal criticism. He cites ‘Philémon et Baucis’ to reflect upon the trappings but 
constraints of a king’s position and ostensibly to eulogize Louis XVI: ‘Quel plaisir 
pour eux de voiler leur grandeur comme des dieux, et d’apparaître au milieu d’une 
famille vertueuse, comme Jupiter chez Philémon et Baucis!’ (14:479B). There is no 
mention of Jupiter’s less admirable exercise of power, but readers would undoubtedly 
be fully aware of the implications. 
It seems that Bernardin has not shown exclusive interest in the fables of La 
Fontaine. Mme de Genlis was a friend and there existed an important correspondence 
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between them.
64
 Having first been governess to his daughters, she was appointed in 
1781 by the duc de Chartres as gouverneur to his sons. Bernardin would most 
probably have read her fables.
65
 Fénelon wrote many fables for the duc de Bourgogne, 
with which it is probable that Bernardin was conversant.
66
  
It is evident therefore that although Bernardin found the succinct, moral 
messages in the Fables of La Fontaine to be most appropriate for his didactic 
purposes in the Etudes de la nature, his references to aspects of Greek mythology 
reveals an extensive knowledge and abiding interest in the genre. Of interest also are 
other methods he employed elsewhere to convey his messages: 
 
Pour moi, qui n’ai pas le talent de mettre en vers simples et 
charmans les leçons profondes de la politique, je me contenterai de 
rapporter en prose bien commune une fable indienne, plus 
convenable que l’apologue romain aux rapports de notre noblese, 




Therefore he addresses the theme of power with an Indian fable: ‘Les palmes 
et le tronc du palmier’, in which the trunk of a palm tree, is proved by a hurricane to 
be stronger than the tall, date-bearing branches. Bernardin identifies the palm as the 
State: ‘Son tronc et ses fruits, c’est le peuple et ses travaux; les ouragans sont ses 
ennemis; les palmes de l’état sont les naïres et les brames, quand ils sont les amis du 
peuple’ (OC, I, ‘Vœux pour Le Peuple’, p. 686B).  
 His use of fables, especially those of Jean de La Fontaine, enabled Bernardin 
to reinforce his ideas and arguments in an arresting, entertaining manner, in a medium 
familiar to his readers, so that underlying allusions would be immediately apparent 
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and met with amused approval, thereby enhancing the appeal of the Études de la 
nature. Moreover, Bernardin could modify the inferences to be drawn from the Fables 
to suit his didactic purpose, since various interpretations were possible, whether the 
subjects were inanimate, animals, or humans presented satirically. Satire embracing 
apparent playfulness was a tactic employed by La Fontaine and disguised effectively 
his attacks upon political figures at the highest level. Some critics do not consider that 
moral issues concerned La Fontaine; that ostensibly and in many cases in reality, the 
fables were merely designed to please: ‘C’est de la sagesse qu’il s’agit et non de 
morale.’67 Nevertheless, they were amusing and engaging, appealing to all age groups 
and to Bernardin they proved a valuable resource. The comprehensive inclusion of 
poets, dramatists, authors of philosophical and religious themes throughout the Études 
is a surprising but skilful technique, which adds variety and interest to the work. 
Bernardin has secured his readers’ attention for the unexpected digressions; their 
respect for his extensive knowledge, which raises his profile as an authoritative figure 
and by correlation that of his work; their appreciation at having been raised to a level 
equal to that of Bernardin by the implicit assumption that they are conversant with the 
references. Compared with more serious subjects addressed in the Études, some 
references appear superficial and the purpose obscure, except that Bernardin possibly 
did not wish to omit any philosophical, scientific, botanic or literary figure of his 
century and the preceding ones, considering all to be worthy of inclusion in the 
Études de la nature. His selective use of a range of sixteenth and seventeenth-century 
philosophers, novelists, satirists and poets was possibly an endeavour to validate his 
theories at the expense of theirs, or to reinforce his arguments by pertinent references 
to their works, thereby enhancing his reputation as a credible literary figure and a 
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worthy exponent of the works of nature. One might suspect that in contriving to 
include in the Études every eminent author, even if only amongst others in a list, 
Bernardin wished to emulate the Encyclopédie, by making the Études a 











Given that Montesquieu was a major figure of the Enlightenment and that his Lettres 
Persanes and De l’Esprit des lois would have been read by all intellectuals in France, 
it is inconceivable that Bernardin, although including prominent and minor authors of 
many genres from the sixteenth, seventeenth and eighteenth centuries, could have 
omitted in the Études de la nature, all mention of such an authority and still have 
attained credibility as a reliable exponent of natural philosophy. Furthermore, and of 
particular importance for this thesis, an analysis of the structure and certain 
techniques of the Études de la nature reveals a remarkable similarity to De l’Esprit 
des lois. 
From allusions in the Études, we perceive that whereas Bernardin repudiated 
many beliefs of Descartes and Malebranche, he found more compatible certain 
concepts of Montesquieu, especially with regard to animals:  
 
Pour les animaux qui ont du sang, quoi qu’en ait dit Malebranche, 
ils sont sensibles; ils manifestent la douleur par les mêmes signes 
que nous. Mais la nature les a remparés de cuirs épais, de longs 
poils, de plumages, qui les abritent contre les atteintes du dehors. 
D’ailleurs ils ne sont guère exposés aux mauvais traitemens 
qu’entre les mains des hommes méchans (6:209A).  
 
 
His reference to ‘des hommes méchans’ alludes, perhaps, to the opinions of 
Descartes and his disciple Malebranche, and the abhorrent practice of 
Malebranche, and possibly of Descartes, regarding vivisection of live animals. 
According to Malebranche: 
Les animaux n’ont pas d’intelligence ou de conscience au sens 
usuel du terme. Ils mangent sans appetit, ils crient sans douleur, ils 
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grandissent sans s’en rendre compte. S’ils se comportent peut-être 
quelquefois avec une apparence d’intelligence, ce n’est que la 
conséquence d’une condition corporelle que Dieu a décidée.1 
 
 
Although supportive of many tenets of Cartesian philosophy, Montesquieu 
disagreed with the contention of Descartes and Malebranche that animals were mere 
machines: ‘Tous les êtres ont leurs lois; la Divinité a ses lois; le monde matériel a ses 
lois; les intelligences supérieures à l’homme ont leurs lois; les bêtes ont leur lois; 
l’homme a ses lois.’2 He argued that animals lacked the intelligence of man but 
possessed feelings: ‘Elles ont des lois naturelles, parce qu’elles sont unies par le 
sentiment; elles n’ont pas de lois positives, parce qu’elles ne sont point unies par la 
connaissance.’ Although they could not experience human hopes and fears, they 
might possess other senses: ‘Les bêtes n’ont point les suprêmes avantages que nous 
avons; elles en ont que nous n’avons pas.’3  
In this respect, Montesquieu concurs with Jean De La Fontaine, who satirizes 
Descartes:  
 
Ils disent donc 
Que la bête est une machine; 
Qu’en elle tout se fait sans choix et par ressorts: 
Nul sentiment, point d’âme; en elle tout est corps. 
[...] 
Voici de la façon que Descartes l’expose; 
Descartes, ce mortel dont on eût fait un dieu 
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La Fontaine describes the ingenuity of the stag, the partridge and the beavers, then 
continues in similar vein with ‘Les deux Rats, le Renard et l’Œuf.’ 
Bernardin considers that civilized man, savages, and animals possess 
intelligence according to their needs, and that some of the extra senses of animals 
equal or surpass, those of civilized man: 
 
La torpille se défendait de ses ennemis avec le coup électrique, 
avant que les académies fissent des expériences sur l’électricité; et 
le lépas connaissait le pouvoir de la pression de l’air, s’attachait 
aux roches marines en formant le vide avec sa coquille pyramidale, 
avant qu’elles eussent des machines pneumatiques. Les cailles, qui 
partent d’Europe chaque année, pour passer en Afrique, 
connaissent si parfaitement l’équinoxe d’automne, que le jour de 
leur arrivée à Malte, où elles se reposent pendant vingt-quatre 
heures, est marqué sur les almanachs du pays vers le 22 septembre, 
et varie, chaque année, comme l’équinoxe. Les cygnes et les 
canards sauvages ont des notions très-sûres de la latitude où ils 
doivent s’arrêter, quand tous les ans ils remontent, au printemps, 
aux extrémités du nord, et qu’ils reconnaissent, sans boussole et 
sans octant, les lieux où l’année précédente ils ont fait leurs nids. 
Les frégates, qui volent à plusieurs centaines de lieues de distance, 
d’orient en occident entre les tropiques, au-dessus de vastes mers 
où l’on n’aperçoit aucune terre, et qui retrouvent, le soir, le rocher 
à fleur d’eau d’où elles sont parties le matin, ont des moyens de 
déterminer leur position en longitude, qui sont encore inconnus de 
nos astronomes (7:216A). 
 
 
The relationship between climate and character is an important feature of 
Montesquieu’s work, and his belief regarding the irrevocable effect of climate upon 
human personality is at variance with that of Bernardin, who has no hesitation in 
refuting Montesquieu’s contention. This is not an isolated stance. There are further 
examples in the Études of Bernardin expressing views, which were contrary to those 
of eminent figures, one of whom was Newton, and asserting his supposedly superior 
logic, whether or not it proved to be correct. Montesquieu stated that a cold climate 
constricts the external fibres of our bodies and the resultant stronger flow of blood to 
the heart affects character, leading to boldness and courage. Such views would not be 
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supported by modern science, of course. Conversely, he believed that hot climates 
generate less durable, inconstant sensations: ‘Les peuples des pays chauds sont 
timides comme les vieillards le sont; ceux des pays froids sont courageux comme le 
sont les jeunes gens.’5 Bernardin considers that extreme cold seems to drain the 
energy of peoples to fight for their liberty: ‘Les paysans de la Russie, de la Pologne et 
des froides montagnes de la Bohême, sont esclaves depuis bien des siècles; tandis que 
les Angrias et les Marattes sont libres et tyrans dans le midi de l’Inde’ (7:218B). He 
differs from a further perspective: ‘Il est encore plus étrange de dire que la raison des 
hommes dépende du climat, parce qu’il y a entre eux quelques variétés d’usages et de 
coutumes’ (7:217A). In discussing the influence of climate on people, Bernardin 
disagrees with ‘beaucoup de livres modernes.’ Included in these would have been De 
l’Esprit des lois, which was published in 1748 and to which, by the phrase ‘la 
législation des peuples,’ Bernardin obviously refers in acknowledging that climatic 
effects exist to a limited extent: 
 
Le climat influe sur le moral, mais il ne le détermine pas et quoique 
cette détermination supposée soit regardée dans beaucoup de livres 
modernes, comme la base fondamentale de la législation des 
peuples, il n’y a pas d’opinion philosophique mieux réfutée par 
tous les témoignages de l’histoire (7:218A).  
 
 
He counters the premise of Montesquieu by alleging a greater diversity between 
certain compatriots than between foreigners: ‘Nous trouverons plus de diversité en 
mœurs, en opinions, en vêtemens, en physionomie même, entre un acteur de l’Opéra 
et un capucin, qu’il n’y en a entre un Suédois et un Chinois’ (7:219A). His criticism of 
the detrimental effects of formal education is a recurring theme in the Études: ‘Ce 
n’est donc pas le climat qui forme la morale des hommes, c’est l’opinion, c’est 
                                                 
5
 De l’Esprit des lois, (XIV.2), p. 246. 
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l’éducation’ (7:219A). However, he concedes that climate has a practical effect upon 
choices of apparel, such as turbans and long robes to deflect the sun’s rays in hot 
climates; hats and shorter, narrower garments in our northern regions. He allows also 
that extremes of temperature can adversely affect behaviour: 
 
Je conviens cependant que le grand chaud et le grand froid influent 
sur les passions. J’ai remarqué même que les jours les plus chauds 
de l’été, et les plus froids de l’hiver, étaient les jours de l’année où 
se commettaient le plus de crimes (7:217B).  
 
 
This ‘evidence’ is a curious, dogmatic feature of Bernardin’s writing, which is 
apparent elsewhere in the Études. His comment has no factual basis, or if one exists it 
cannot be ascertained. 
Whereas with Montesquieu, the subject of governments and associated laws is 
a major component of his work, with Bernardin the political dimension, which as far 
as I know, has never been fully analysed, occupies a minor, but significant element of 
the Études, its inclusion being necessary for the achievement of his stated ambition: 
‘Je formai [...] le projet d’écrire une histoire générale de la nature.’ This was to 
encompass ‘tous les hommes de tous les temps’ (1:133A). Inevitably, laws of nature 
and laws of society would have relevance: ‘J’applique [...] les lois de la nature à 
l’homme (1:161B).  
Montesquieu, writing from a political perspective, identified three types of 
government: ‘Il y a trois espèces de gouvernements: le RÉPUBLICAIN, le 
MONARCHIQUE and le DESPOTIQUE.
6
 He proceeded to sub-divide a republican 
government into democracies and aristocracies and to discuss the merits and negative 
aspects of each. Democratic governments were based on political virtue, equality and 
frugality. Interests of the state took precedence over personal ambition. Monarchical 
                                                 
6
 De l’Esprit des lois, (II.1), p. 14. 
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states were underpinned by honour, inequality and luxury. In despotic states existed 
an equality of subjection, since there were no restraints on the ruler. Despotism 
pervaded Montesquieu’s writing: ‘Le gouvernement despotique a pour principe la 
crainte.’7 Having Spain in mind, he feared the intrusion of despotism in France: 
‘Autant que le pouvoir du clergé est dangereux dans une république, autant est-il 
convenable dans une monarchie, surtout dans celles qui vont au despotisme.’8 Further 
barriers should be created: ‘Le gouvernement monarchique ne comporte pas des lois 
aussi simples que le despotique. Il faut des tribunaux.’9 Montesquieu satirized 
despotism through Uzbek: ‘Les lois du sérail’ are the laws imposed by Uzbek, to 
which every member of his harem is subject.
10
  
Bernardin is not considered to be a political writer, yet evidence in the Études 
reveals that he was not uninterested in politics, especially from the viewpoint of 
slavery and repression, and naturally, when the Revolution arrived he was obliged to 
adopt a position. He discusses in the Études de la nature various forms of government 
but from the perspective of society versus nature: ‘On compare le gouvernement d’un 
bon roi à celui d’un père’ (1:153A). Should the opposite situation pertain, the results 
are pervasive and perpetual: 
 
Les maux dont on accable les hommes passent des étables aux 
palais, de la ligne aux pôles, des siècles passés aux futurs; et leurs 
longs effets sont des voix formidables qui crient aux puissances: 




He warns that tyranny weakens a nation: ‘Plus les hommes sont opprimés, plus leurs 
oppresseurs sont malheureux, et plus la nation qu’ils composent est faible’ (7:224A).  
                                                 
7
 De l’Esprit des lois (V.14), p. 67. 
8
 De l’Esprit des lois (II.4), p. 23. 
9
 De l’Esprit des lois (VI.1), p. 80. 
10
 Montesquieu, Lettres Persanes, letter II, p. 13. 
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He proceeds to examine from a moral position the forms of government identified by 
Montesquieu:  
 
Sans avoir égard à leur division commun en démocratie, en 
aristocratie, et en monarchie, qui ne sont, au fond, que des formes 
politiques qui ne décident ni de leur bonheur ni de leur puissance, 
nous ne nous arrêterons qu’à leur constitution morale. Tout 
gouvernement, quel qu’il soit, est heureux au dedans et puissant au 
dehors, lorsqu’il donne à tous ses sujets le droit naturel de parvenir 





Bernardin explains his attitude to exponents of the various forms of government:  
 
 
Les politiques, en classant les gouvernemens par ces ressemblances 
extérieures de formes, ont fait comme les botanistes, qui 
comprennent dans la même catégorie les plantes qui ont des fleurs 
ou des feuilles semblables, sans avoir égard à leurs vertus (‘Notes de 
l’Auteur’, in Études, OC, I, n. 23, p. 488B). 
 
 
The interesting idea that man naturally wants to classify would seem to extend to a 
relationship between all intellectual proposals. Bernardin is clearly in tune with the 
eighteenth-century desire for classification.
12
  
Bernardin asserts that if historians disregard the moral, interior constitution of 
governments, they cannot explain how apparently efficient republics suffer a sudden 
collapse, nor the enduring power of despotic states, which he describes as: ‘si décriés 
par nos écrivains modernes’ (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, n. 23, p.488B). This can be 
seen as a reference to Montesquieu, who deplored despotism. One perceives further 
criticism, as Bernardin in contesting point by point many of Montesquieu’s ideas, 
examines opposing situations of European countries from a different perspective. 
Holland enjoys prosperity and order:  
                                                 
11
 Bernardin pursues the theme of meritocracy in Paul et Virginie. Paul learns from the old man that 
unless one is rich or aristocratic, opportunities do not exist: ‘Le défaut de naissance vous ferme en 
France le chemin de grands emplois [...] tout est devenu vénal en France’, OC, I, p. 547B. 
12
 Bernardin would eventually, in 1798, be involved in the Dictionnaire de l’Académie Française. 
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Son bonheur et sa puissance ne sont point dus à sa forme 
républicaine, mais à cette communauté de biens qu’elle présente 
indistinctement à tous ses sujets, et qui produit les mêmes effets 




Having asserted that despotic states rule by fear, Montesquieu explains the importance 
of religion: ‘Elle est une crainte ajoutée à la crainte.’13 He explains how he regards the 
situation in Turkey:  
 
C’est la religion qui corrige un peu la constitution turque. Les 
sujets, qui ne sont pas attachés à la gloire et à la grandeur de l’État 





Bernardin opposes this view of Turkey: ‘Le sentiment de patriotisme qui les 
unit est supérieur à tout l’esprit et à toutes les tactiques du monde’ (7:235B). His 
comments on Prussia are equally positive: 
 
C’est cette même communauté d’espérances et de fortunes 
présentées à toutes les conditions, qui a donné tant d’énergie à la 
Prusse, dont nos écrivains ont si fort vanté la police au dedans, et 
les victoires au dehors; quoique le gouvernement en soit encore 
plus despotique que celui de la Turquie, puisque le prince y est à la 
fois maître absolu du temporel et du spirituel (7:226A). 
 
 
Montesquieu gives his opinion on the causes of poverty: 
 
 
Il y a deux sortes de peuples pauvres: ceux que la dureté du 
gouvernement a rendus tels; et ces gens-là sont incapables de 
presque aucune vertu, parce que leur pauvreté fait une partie de 
leur servitude; les autres ne sont pauvres que parce qu’ils ont 
dédaigné, ou parce qu’ils n’ont pas connu les commodités de la 
vie; et ceux-ci peuvent faire de grandes choses, parce que cette 
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 De l’Esprit des lois, (V.14), p. 68. 
14
 De l’Esprit des lois, (V.14), p. 69. 
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91 
 
Bernardin addresses privations of the peasants and the system of taxation. He declares 
it inconceivable that amongst the impressive list of ministries, there was none for 
agriculture and attributes the cause: ‘Cela vient, je crois, du mépris qu’on y fait des 
paysans’ (7:224A).  
Montesquieu supported commerce: ‘Lorsque la démocratie est fondée sur le 
commerce, il peut fort bien arriver que des particuliers y aient des grandes richesses, 
et que les mœurs n’y soient pas corrompues.’16 The great benefit was that nations 
trading together, did not engage in war: ‘Deux nations qui négocient ensemble se 
rendent réciproquement dépendantes.’17  
Voltaire endorses the situation in England: ‘Le commerce, qui a enrichi les 
citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le 
commerce à son tour; de là s’est formée la grandeur de l’état.’18 Bernardin appears to 
have borne this in mind when he describes the successful commercial enterprises of 
Holland. Although deficient in natural resources and with limited territory; apart from 
a prosperous fishing industry, Holland traded and stored commodities from other 
countries: ‘Il y a plus de blés de la Pologne dans leurs greniers, que ce royaume n’en 
réserve pour la nourriture de ses habitans’ (13:422B). As a result, Holland flourished 
and, as Bernardin had witnessed in 1762, the affluence of the people made them 
content: ‘Je n’ai point vu, dans tous mes voyages, de pays plus florissant que la 
Hollande. [...] Les lois y sont cependant sévères; mais le peuple, qui trouve aisément à 
gagner sa vie, n’est point tenté de les enfreindre’ (13:418B). 
Montesquieu addresses the question of the advantages and disadvantages of 
extensive commerce, taking the situation in Poland as an example of bad practice:  
 
                                                 
16
 De l’Esprit des lois, (V.6), p.54. 
17
 De l’Esprit des lois, (XX.2), p. 3. 
18
 Voltaire, ‘Sur le commerce’, Lettres philosophiques, letter 10, p. 74.  
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Elle n’a presque aucune des choses que nous appelons les effets 
mobiliers de l’univers, si ce n’est le blé de ses terres. Quelques 
seigneurs possèdent des provinces entières; ils pressent le 
laboureur pour avoir une plus grande quantité de blé qu’ils puissent 
envoyer aux étrangers, et se procurer les choses que demande leur 






When considering the detrimental effect upon other countries of Holland’s system, 
Bernardin appears to have followed the pattern set by Montesquieu: 
 
Le commerce illimité d’un pays ne convient qu’à un peuple qui a 
un territoire ingrat et borné, comme aux Hollandais: ils exportent 
non leur superflu, mais celui des autres nations; et ils ne courent 
pas risque de manquer du nécessaire, comme il arrive fréquemment 
à plusieurs puissances territoriales. A quoi sert à un peuple 
d’habiller toute l’Europe de ses laines, s’il va tout nu; de recueillir 
les meilleurs vins, s’il ne boit que de l’eau; et d’exporter les plus 
belles farines, s’il ne mange que du pain de son? On pourrait 
trouver des exemples très communs de ces abus en Pologne, en 




At this stage, Bernardin appears to be less interested in nature than in politics, 
suggesting a greater political dimension than has hitherto been remarked in the text. 
With regard to religion, Montesquieu declares himself circumspectly to be 
writing from an impartial perspective:  
 
Comme dans cet ouvrage je ne suis point théologien, mais écrivain 
politique, il pourrait y avoir des choses qui ne seraient entièrement 
vraies que dans une façon de penser humaine, n’ayant point été 





One speculates to what extent Bernardin was influenced by De l’Esprit des lois. 
Expanding with a note, a passage in Étude 12, page 414B, on the subject of political 
virtue being inspired by religion, Bernardin suggests, using anecdotal evidence, that it 
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 De l’Esprit des lois, (XX.23), p. 18. 
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is impossible to have virtue without religion, despite the claims of ‘quelques 
théologiens.’ He writes: ‘Comme je ne suis pas théologien, je ne m’engagerai point 
dans cette discussion métaphysique’ (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 499A). Noting 
Bernardin’s identical phraseology and corresponding viewpoint, one might suspect 
subtle satire against Montesquieu, although elsewhere in the Études, he evades both 
innocuous and challenging subjects, often pleading lack of time. Having regard to the 
copious notes at the end of the Études, I surmise that Bernardin wished to avoid 
tedium in the main text.
21
 However, it is possible here that Bernardin, despite his 
criticism of priests in the Études, did not wish to engage in canonical controversy with 
the Church, thereby risking an impediment to the publication in France of the Études. 
De l’Esprit des lois was published in Geneva and placed on the Index in 1751 by the 
Catholic Church.  
Whereas in the Études de la nature Bernardin sought to reveal the existence of 
God through the beauties of nature, the chief concern for Montesquieu was how 
religion could contribute to the welfare of a civil society and which religion could best 
fulfil that aim, which he expressed succinctly:  
 
Comme on peut juger parmi les ténèbres celles qui sont les moins 
épaisses, et parmi les abîmes ceux qui sont les moins profonds, 
ainsi l’on peut chercher entre les religions fausses celles qui sont 





Montesquieu dismisses the necessity to select a religion, which promises happiness in 
an after-life, but concentrating on current existence, he will endeavour to ally the 
interests of a religion to those of a society, to which end he concludes that the 
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 Referring to the effects of light and shade, Bernardin says: ‘Les ténèbres ont aussi des effets positifs 
que nous n’avons pas le temps d’observer’ (9:265A). Regarding the effects of bird song and echoes, he 
writes: ‘Il n’est pas nécessaire de nous occuper ici’ (10:280B). Stating that islands have two separate 
hemispheres, he continues: ‘Si le temps me permettait, les variétés de leur construction nous offriraient 
bien des remarques curieuses’ (10: 289B). 
22
 De l’Esprit des lois, (XXIV.1), p. 131. 
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Christian religion, with its directive that men love one another, is the best choice. He 
finds Protestantism suitable to republics, Catholicism to monarchies and Islam to 
despotisms. However, he is not dogmatic: ‘Quand on est maïtre de recevoir dans un 
État une nouvelle religion, ou de ne la pas recevoir, il ne faut pas l’y établir; quand 
elle y est établie il faut la tolérer.’23  
Although Bernardin and Montesquieu operated from different perspectives, 
they held certain views in common. Montesquieu praised the Essenes for their vow of 
justice to all men, and for their honest behaviour: ‘Les Ésséens faisaient vœu 
d’observer la justice envers les hommes.24 The chapter entitled: ‘Très humble 
remonstrance aux inquisiteurs d’Espagne et de Portugal,’ refers to Le Recueil des 
voyages qui ont servi à l’établissement de la compagnie des Indes, vol II, part 1, p. 
192. It is a criticism of their barbaric practice of burning Jews, contrary to God’s 
principles. The victims plead in the name of Christ: ‘Nous vous conjurons [...] par le 
Christ [...] d’agir avec nous comme il agirait lui-même s’il était encore sur la terre.25 
Using an anecdote, Bernardin reveals the intolerance of society towards the 
Jews. In Paris he met an exhausted young woman and a child, with sixty leagues to 
walk in order to recover a small debt, vital for their survival. To Bernardin’s 
suggestion that they should seek help from the parish priest, she replied: ‘Il n’y a pas 
de charité dans les paroisses pour nous misérables juifs’ (13:437B). Further references 
more directly corresponding to Montesquieu’s approach, incorporate mention of other 
religious traditions:  
Elles servent de fondement à la religion des Turcs, des Persans et 
des Arabes; elles s’étendent dans la plus grande partie de l’Afrique; 
nous les retrouvons dans l’Inde, dont tous les peuples et tous les 
arts sont originairement sortis (7:230A). 
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 De l’Esprit des lois, (XXIV.9), p. 138. 
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Bernardin describes the persecution of the Jews: ‘Dispersés dans toutes les régions, 
haïs, méprisés, persécutés, sans gouvernement, sans territoire, et cependant toujours 
nombreux, toujours subsistans et toujours fidèles à leur loi’ (7:230 B).  
 Montesquieu addresses factually the caste system in India, which is based on 
religion: ‘Les diverses castes ont horreur les unes des autres.’26 Bernardin challenges 
the system movingly in his later work, La Chaumière indienne. The English doctor 
cannot determine the situation of the Indian pariah: ‘De quel canton de l’Inde est votre 
pagode?’ The reply is unequivocal: ‘Partout. Ma pagode c’est la nature; [...] étant 
d’une caste réputée infâme dans mon pays, ne pouvant être Indien, je me suis fait 
homme; repoussé par la société, je me suis réfugié dans la nature’ (OC, I, p. 576B). 
Montesquieu deplores the fact that strict religious laws regarding custom and 
diet cause controversy: ‘Les Indiens haïssent les mahométans, parce qu’ils mangent 
de la vache; les mahométans détestent les Indiens, parce qu’ils mangent du cochon.’27 
Elaborating on the results of dietary laws in different countries, he mentions India, 
where rice is abundant, the heat too excessive to breed or to rear farm animals 
successfully; therefore if beef were eaten few animals would survive. ‘La loi qui 
défend de manger et de tuer des vaches n’est donc pas déraisonnable aux Indes’28  
This ‘convenient’ conclusion takes no account of the turbulent history of 
India, where Hindus had struggled against Muslim oppression since the Middle Ages 
and been subject to pillage, massacre, and religious persecution. Mutual hatred went 
far beyond dietary differences, and the rationale behind such laws was more 
complicated than the constraints of climate. For Hindus, ecological concerns were 
subordinate to spiritual factors. Eating of meat was permitted and pork was not 
proscribed, but vegetarianism, practised by the most devout, complies with the law of 
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 De l’Esprit des lois, (XXIV.22), p. 148. 
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 De l’Esprit des lois, (XXIV.22), p. 148. 
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 De l’Esprit des lois, (XXIV.24), p. 150. 
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non-injury to animals created by God, and belief in reincarnation. Although not 
sanctified as in the second millenium BC, the cow remains venerated and for practical 
purposes is of more use alive than dead. For Muslims, the Koran prohibits the 
consumption of pork. 
Bernardin discusses the same theme, considering dietary laws to be subject to 
the exigencies of nature rather than to political expediency. Neither does Bernardin 
acknowledge a divine command, as suggested by ‘des écrivains illustrés’ (7:230B). He 
proposes a solution: ‘Je me bornerai à en rapporter d’autres plus touchantes par leur 
convenance avec la nature et avec nos besoins’ (7:230B). To those who argued that if 
the law proscribing pork related to disease in the animals caused by the climate, then 
it was a political law, Bernardin would reply: ‘Si je trouvais dans l’ancien ou le 
nouveau Testament quelque usage qui ne fût pas relatif aux lois de la nature, je m’en 
étonnerais bien davantage’ (7:230B). 
Montesquieu criticizes the wealth of the Roman Catholic Church: ‘Le clergé 
est une famille qui ne peut pas périr: les biens y sont donc attachés pour toujours, et 
n’en peuvent pas sortir.’29 Bernardin adopts the same attitude: ‘Il ne faut pas attribuer 
à la religion les maux occasionés par l’avarice et par l’ambition de ses ministres. Elle 
nous apprend elle-même à connaître leurs défauts, et elle nous ordonne de nous en 
méfier’ (7:229A). Perhaps wishing to avoid conflict with the Church, Bernardin uses a 
protective device: ‘Je n'arrêterai pas ici mes réflexions sur le pouvoir et les richesses 
qu’ont acquis peu à peu plusieurs ordres religieux, mais sur leur nombre en général’ 
(7:236A).  
Montesquieu does not endorse the law of celibacy: ‘On sent qu’elle pourrait 
devenir nuisible, à proportion que le corps du clergé serait trop étendu, et que par 
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conséquent celui des laïques ne le serait pas assez.’30 Montesquieu is cited in the 
Encyclopédie in an article by Diderot addresssing the impact of celibacy upon society:  
 
Il nuit à la sociéte en l’appauvrissant et en la corrompant. [...] En la 
corrompant, parce que c’est une règle tirée de la nature, ainsi que 
l’illustre auteur de l’esprit des lois l’a bien remarqué, que plus on 
diminue le nombre des mariages qui pourroient se faire, plus on 
nuit à ceux qui sont faits; et que moins il y a de gens mariés, moins 
il y a de fidélité dans les mariages, comme lorsqu’il y a plus de 





Bernardin considers women to be the victims of celibacy: ‘Tout homme donc 
qui se voue au célibat, y voue nécessairement une fille. L’ordre ecclésiastique enlève 
aux femmes la plupart de leurs maris, et l’ordre social les moyens de subsister’ 
(7:237A). Apart from the question of celibacy, Bernardin has further criticism for the 
clergy. He charges them with indifference and incompetence: ‘Ils déclameront contre 
l’avarice, à un prodigue; ou contre la prodigalité, à un avare. Ils parleront des dangers 
de l’ambition, à un jeune homme amoureux et oisif; et de ceux de l’amour, à une 
vieille dévote’ (13:438B). Their ineptitude can have disastrous effects: ‘J’ai vu à la 
campagne une misérable paysanne devenue folle par l’un de ces sermens. Elle se 
croyait damnée, et restait toujours couchée sans parler et sans remuer.’ (13:439A).  
In the light of certain exceptions, which he mentions, Montesquieu’s stance on 
the question of slavery may be regarded as ambivalent. However, his overall position 
is explicit: ‘Il n’est pas bon par sa nature: il n’est utile ni au maître ni à l’esclave.’32 
The first exemption relates to a despotic country, where there would be no noticeable 
difference between the situations of a slave and a free subject. The second would be a 
very hot country where indolence is endemic and better results would be obtained 
through fear. His conclusion is pragmatic: ‘Quelques pénibles que soient les travaux 
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que la société y exige, on peut tout faire avec des hommes libres.’33 Addressing the 
commercial aspect, Montesquieu remarks: ‘Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait 
travailler la plante qui le produit par des esclaves’34  
In Candide, Voltaire draws attention to the plight of negro slaves. Reaching 
the town of Surinam, Candide and Cacambo encounter a slave in a pitiable condition; 
scantily clad and with an amputated left leg and right hand. Their horrified questions 
elicit the response:  
 
On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois 
l’année. Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous 
attrape le doigt, on nous coupe la main: quand nous voulons nous 
enfuir, on nous coupe la jambe: je me suis trouvé dans les deux 
cas. C’est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe.35 
 
 
Bernardin appears to disagree with slavery, but apart from the frequent cruelty 
involved, which concerned him greatly, which is addressed in Paul et Virginie, and 
described in letter 12 on ‘Des Noirs’ in the Voyage à l’Île de France, he concentrates 
on the commercial aspect: ‘Pourquoi forçons-nous les peuples de l’Afrique de cultiver 
nos terres en Amérique, tandis que nos paysans manquent chez nous de travail?’ 
(7:236B). He questions the necessity of cultivating luxury commodities for Europe:  
 
Je ne sais pas si le café et le sucre sont nécessaires au bonheur de 
l’Europe, mais je sais bien que ces deux végétaux ont fait le 
malheur de deux parties du monde. On a dépeuplé l’Amérique afin 
d’avoir une terre pour les planter; on dépeuple l’Afrique afin 
d’avoir une nation pour les cultiver.36 
 
 
However, one may accuse Bernardin of insincerity, since his public stance over 
slavery did not equate with his personal practice. He compares the unconcern of an 
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affluent family of savages towards the plight of deprived neighbours, to the 
indifferent attitude of Europeans: ‘Une famille de Sauvages, dans l’abondance, ne 
s’inquiéterait pas plus de malheur de ses voisins qui manqueraient de vivres, que nous 
ne nous inquiétons à Paris si notre sucre et notre café coûtent des larmes à l'Afrique’ 
(12:385AB). He indicates the misery endured to provide our luxuries:  
 
A qui devons nous l’usage du sucre, du chocolat, de tant de 
subsistances agréables et de tant de remèdes salutaires? A des 
indiens tout nus, à de pauvres paysans, à de misérables nègres. La 
bêche des esclaves a fait plus de bien, que l'épée des conquérans 
n’a fait de mal (2:163A).  
 
 
He warns of retribution: ‘Quand la politique humaine attache sa chaîne au pied d’un 
esclave, la justice divine en rive l’autre bout au cou du tyran’ (7:224B).  
Bernardin’s compassion for slaves did not prevent his own purchase of one on 
the Île de France, although at the time such purchases were common practice, and 
there is no evidence in his case, of maltreatment: ‘J’avais acheté un esclave depuis 
peu.’37 
It is evident that Bernardin has utilized some elements of De l’Esprit des lois 
in his Études de la nature. Although there are few direct acknowledgements, some 
themes such as composition of governments, commerce, slavery, religions, are 
reminiscent of Montesquieu’s ideas. In some cases phraseology is almost identical. In 
addition to: ‘Comme je ne suis pas théologien’, Bernardin has used the word 
boulevard, in the accepted sense, when describing his arboreal plans for Paris: ‘C’est 
aux arbres que nos boulevards, dont la promenade est si recherchée, doivent leurs plus 
grands charmes’ (13:445B). On the subject of religion having been the catalyst in 
abolishing slavery in Europe, and its partial success in reducing the power of the 
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nobility, Bernardin acknowledges a further power: ‘Mais le peuple opposa encore un 
autre boulevard à ses tyrans, ce fut le pouvoir des femmes’ (7:232A). One might 
suspect that, although a tenuous connection, Montesquieu’s use of the word might 
have been the inspiration for Bernardin: ‘Les montagnes de Norvège et de Laponie 
sont des boulevards admirables qui couvrent de ce vent les pays du nord.’38  
What I find most convincing about the influence of Montesquieu upon 
Bernardin are the similarities of composition and technique between the two works. In 
De l’Esprit des lois one finds a great diversity in length of chapters, as is the case in 
the Études de la nature. Montesquieu’s chapters are generally shorter than each Étude 
with a multiplicity comprising one book, except for book XXVII, which contains one 
long chapter: ‘chapitre unique.’ He deviates from one sentence in (VIII.1,15); (X.1); 
(XIV.1); (XV.11); (XVII.1); (XX.3); (XXII.20); (XXIII.3,9,18); (XXIV.9); (XXV.1), to ten 
pages in (XI.6) and (XXIII.21), with over eleven pages for the ‘chapitre unique.’ 
Similar inequality pertains in the Études de la nature. Étude 3 consists of 
barely two pages; Étude 2 of three, whilst Études 10 and 11 contain fifty-one and 
sixty-one pages respectively. A further possible indication that Bernardin had in mind 
De l’Esprit des lois, when planning the Études, is a manuscript dated 14 mars 1782, 
which reveals his indecision between ‘Chapitre’ and ‘Étude’ for the title.39 
With regard to content, it is possible that Bernardin was influenced by the 
inclusion of anecdotes: a system favoured by Montesquieu to avoid tedium for the 
reader. His use of apostrophe in order to emphasize his fervent stance upon a subject 
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Voltaire figures openly once in the Études, when Bernardin mentions him in 
conjunction with Rousseau as examples of opposing intellects and reputations 
occurring simultaneously within the same country:  
 
J'avais rassemblé sur ces deux derniers hommes célèbres, 
contemporains, et morts dans la même année, une multitude de 
traits qui prouvaient qu'ils ont contrasté toute leur vie en talens, en 
mœurs et en fortunes; mais j’ai abandonné leur parallèle pour 
m’occuper de ce travail, que j’ai cru plus utile (12:413). 
 
 
However, at some point Bernardin returned to his ‘Parallèle de Voltaire et de J.-J. 
Rousseau’, in which he compared and contrasted their personal characteristics, their 
talents, and their methods of working. We bear in mind that Rousseau had been his 
friend: 
 
Tous les deux, avec de si grands moyens, se sont proposé le même 
but, le bonheur du genre humain. Voltaire, tout occupé de ce qui 
peut nuire aux hommes, attaque sans cesse le despotisme, le 
fanatisme, la superstition, l’amour des conquêtes; mais il ne 
s’occupe guère qu’à détruire. Rousseau s’occupe à la recherche de 
tout ce qui peut nous être utile, et s’efforce de bâtir.40 
 
 
Indirect references prove that Bernardin was well acquainted with the works 
of Voltaire. In one instance Newton is the ostensible subject: ‘Newton, qui a pénétré 
si avant dans les lois de la nature, ne prononçait jamais le nom de Dieu sans ôter son 
chapeau, et sans témoigner le plus profond respect’ (8:249B). Voltaire states:  
 
Je me souviens que dans plusieurs conférences que j’eus, en 1726, 
avec le docteur Clarke, jamais ce philosophe ne prononçait le nom 
de Dieu qu’avec un air de recueillement et de respect très 
remarquable. Je lui avouai l’impression que cela faisait sur moi, et 
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il me dit que c’était de Newton qu’il avait pris insensiblement cette 





Therefore, although Newton’s respect was not in question, superficially the 
information is inconsequential but innocuous and could attract no censure from the 
Catholic Church. There is however a covert allusion, which would be understood by 
readers, the tragedy having happened in 1766, within living memory, and the episode 
recounted by Voltaire:  
 
Lorsque le chevalier de La Barre, petit-fils d’un lieutenant général 
des armées, jeune homme de beaucoup d’esprit et d’une grande 
espérance, mais ayant toute l’étourderie d’une jeunesse effrénée, 
fut convaincu d’avoir chanté des chansons impies, et même d’avoir 
passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son 
chapeau, les juges d’Abbeville, gens comparables aux sénateurs 
romains, ordonnèrent, non seulement qu’on lui arrachât la langue, 
qu’on lui coupât la main, et qu’on brulât son corps à petit feu; mais 
ils l’appliquèrent encore à la torture pour savoir précisément 
combien de chansons il avait chantées, et combien de processions 





Using Newton as a point of reference when reflecting upon the distinction between 
the cerebral capacities of man and beast, Bernardin omits reference to Voltaire, 
although on this occasion the reason for secrecy is obscure, unless he wished to 
conceal the alteration:  
 
Il y a une bien plus grande différence encore de la raison de 
l’homme à celle de bêtes, qu’il n’y en a entre leurs formes; et il 
faut avoir égaré la sienne pour avancer, comme l’a fait un célebre 
ecrivain, qu’il y a plus de distance de l’intelligence de Newton à 
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There is no doubt as to the identity of the ‘célèbre écrivain.’ In a manuscript entitled: 
‘Superiorité de l’home (sic) sur tous animaux,’ Bernardin has written:  
 
Tel est le pouvoir de ce sentiment céleste que dieu a déposé dans 
l’home et connu sous le nom d’esprit, quelqu’un a dit (Voltaire) 
qu’il y a plus de distance de Newton à un tel home, que de tel 





Reference to Voltaire’s texts provides proof of Bernardin’s adaptation: ‘Mais 
il y a un peu plus de distance entre Dieu et ses plus parfaites créatures qu’entre le 
saint père et le doyen du sacré collège.’44 Voltaire made specific reference to Newton: 
‘Il y a certainement quelque différence entre les idées de Newton et des crottes de 
mulet. L’intelligence de Newton venait donc d’une autre intelligence.’45 Bernardin 
had to acknowledge a source in case the variation was recognized, but he could not 
attribute his version to Voltaire, so ambiguity would have seemed prudent. 
 
 
3.3 La Mettrie  
 
References to La Mettrie appear amongst those of the diverse philosophers mentioned 
in the Études, contemporaneous or from the previous century; all included 
indiscriminately. From the veiled allusions one might presume that Bernardin wished 
to appear erudite before his readers, some of whom would probably themselves have 
been intellectuals and conversant with significant texts, or the tactic could have been 
an assumption that identification was unnecessary. In this case, it was. L’Homme 
machine had made La Mettrie a notorious figure in Europe. Required to leave 
Holland, and unable to reside in France, having previously contravened censorship 
regulations, he was welcomed by Frederick the Great: an event not lost on Bernardin: 
                                                 
43
 Folder 30, fiche 050, image 011. I have copied the spelling ‘home’ as in the manuscript. 
44
 Voltaire, ‘Chaîne des êtres créés’, in Dictionnaire Philosophique. 
45
 Voltaire, ‘Athéisme’, Section II, in Dictionnaire Philosophique. 
 104  
‘Que quelque empereur s’avise d’embrasser la philosophie de cet homme obscur, ses 
maximes vont être louées dans tous les livres, et citées dans toutes les thèses’ (9:256B). 
L’Homme machine is a metaphysical premise that mind and body are parallel and that 
the muscle fibres of the nervous system direct all physical and mental activity, 
including emotion and behaviour. If operation of the mind is a physical question, the 
existence of a God becomes irrelevant. La Mettrie had developed the animal-machine 
theory of Descartes to encompass higher animals and humans. In the Études, 
Bernardin makes several oblique but unmistakeable attacks on the hypothesis, with 
which he disagrees; the existence of a Divine Providence being the central theme of 
the Études: ‘On peut voir [...] combien de grands noms, des pensions et des corps 
peuvent accréditer les plus grandes absurdités; car l’argument de ces philosophes 
attaque directement l’intelligence suprême elle-même’ (11:381B). Bernardin describes 
‘le sentiment de l’amour’ as a blessing from nature: ‘La nature a fait ressortir à cette 
passion, [...] toutes les sensations animales, elle y a réuni aussi tous les sentimens de 
l’ame.’ Young lovers develop: ‘toutes les affections naturelles au cœur humain’ 
(12:407A). Nature ensures positive effects: ‘L’amour prend dans leurs ames pures tous 
les caractères de la religion et de la vertu’ (12:407B). Bernardin contrasts this pure, 
natural emotion with what might result from La Mettrie’s system: ‘Si l’amour n’était 
qu’une sensation physique, je ne voudrais que laisser raisonner et agir deux amans, 
conséquemment aux lois physiques du mouvement du sang, de la filtration du chyle et 
des autres humeurs du corps, pour en dégoûter le plus vil libertin’ (12:406B). La 
Mettrie was unable to situate the soul in L’Homme Machine: ‘L’ame n’est donc qu’un 
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vain terme dont on n’a point d’idée.’46 Voltaire dealt humorously with the subject, 
agreeing with Locke and satirizing Descartes:  
 
Je laisse, dit-il, à discuter à ceux qui en savent plus que moi si 
notre âme existe avant ou après l’organisation de notre corps; [...] 




Bernadin’s reference is often understood by the insertion of a significant word 
or expression, which leads the reader immediately to La Mettrie. One such is 
‘mécanique.’ Bernardin writes: ‘Si, comme le prétendent quelques philosophes nous 
ne jugions jamais de la nature des choses que par des résultats mécaniques de 
comparaisons d’elles à nous, la hauteur des montagnes devrait humilier notre 
petitesse’ (12:391B, 392A). Stating that plants did not appear on earth by chance, 
Bernardin continues: ‘Elles ne peuvent, en aucune manière, être considérées comme 
des productions mécaniques du chaud et du froid, de la sécheresse et de l'humidité’ 
(5:200A). A further example concerns plants: ‘Les plantes, dit on, sont des corps 
mécaniques’ (5:201A). ‘Mouvement’ is repeated frequently in L’Homme machine. The 
reference would probably be understood by readers: ‘Ce genre d’affection, qui n’est 
point lié avec nos besoins physiques, a fait dire à quelques philosophes que notre ame 
étant un mouvement, aimait toutes les émotions extraordinaires’ (12:402A). 
Bernardin therefore has continued his strategy of making oblique references to 
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3.4 Rousseau 
 
Rousseau exerted a major influence upon Bernardin. They met in May 1772, when 
Bernardin was thirty-five and Rousseau sixty years of age. The Études de la nature 
had yet to materialize, and the Voyage à l’Île de France, published in 1773, although 
it received a favourable reception and positive reports in journals, was to generate no 
significant impact on Bernardin’s financial situation.48 Aggravation was caused when 
his publisher Merlin refused to pay money he owed to Bernardin, necessitating two 
Court cases, which adjudicated in favour of Bernardin, who received, with interest, 
the remaining sum of ‘six cents livres’.49 However, Rousseau was already an 
established literary figure for his prize-winning Discours sur les sciences et les arts, 
an innovative, negative approach to the essay set in 1749 by l’Académie de Dijon for 
the 1750 prize: Si le rétablissement des sciences et des arts a contribué à épurer les 
moeurs? His composition: Le Devin du village was performed before Louis XV at 
Fontainebleau in 1752. This was followed in 1755 by Discours sur l’origine et les 
fondements de l’inégalité parmi les hommes, in which he extolled the attributes of 
morality and freedom before the establishment of societies. Lettre à d’Alembert, 1758, 
attacked the theatre as immoral; La Nouvelle Heloïse, 1761, was a semi-biographical, 
psychological novel in the form of letters. In 1762, Le Contrat social and Émile were 
published. ‘Le Vicaire de Savoyard’ in book four of Émile had made Rousseau a 
figure of controversy and official opprobrium, especially from the Church, and had 
necessitated his exile from France. Bernardin would certainly have been aware of this 
unfortunate circumstance, when he was engaged on the Études de la nature. We note 
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that Bernardin criticizes the ineptitude of certain priests, and tithes exacted by the 
Church, which exacerbated the poverty of the peasants, but that he is circumspect in 
his remarks about the canons of the Catholic Church, protesting his inexpertise in the 
subject of theology. 
The surprising friendship had common elements. Apart from a mutual interest 
in nature, the two men shared comparable childhood experiences: an early attachment 
to books, and education away from home, instructed by Catholic priests. Both had 
experienced financial difficulties but found support. They possessed similar, 
confrontational temperaments. It is therefore predictable that this friendship would 
have its difficult moments with Rousseau taking offence at trivialities; a circumstance 
confirmed in Les Confessions, published posthumously from 1782, and never shown 
to Bernardin during Rousseau’s lifetime: ‘Je sais que Rousseau a écrit les mémoire 
[sic] de sa vie, où il a eu le courage d’avouer ses fautes. Il ne me les a pas lus, quoique 
je lui en aie parlé quelquefois.’50 Aimé-Martin explains that Bernardin formed his 
impressions from personal contact:  
 
Une visite à contre-temps, un mot, une question mal interprétée, 
suffisaient pour occasioner une rupture. Dans son dépit, Bernardin 
de Saint-Pierre jurait de ne plus le revoir, mais sa destinée le 
ramenait tôt ou tard à sa rencontre: alors tout était oublié; les 
visites, les promenades recommençaient sans qu’il fût question du 






A further anecdote, revealing this sense of humour and lack of resentment, concerned 
a reunion after a rupture lasting for several weeks. Rousseau had a thirty-year-old 
book, bound in parchment, as pristine as if new: 
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‘Quel est ce livre?’ lui dis-je. ‘C’est le Tasse, que j’aime 
beaucoup.’ ‘Vous le traitez, sans doute, comme vos amis: vous 
n’en faites pas souvent usage?’ Il se met à rire, et me dit: ‘Je le 
porte très-souvent dans ma poche.’52 
 
 
Despite such incidents, they remained friends until Rousseau’s death in 1778. 
Bernardin became his companion, accompanying him on long walks and talks, and 
has detailed their annual routine and the general subjects under discussion: 
 
L’hyver j’allois assés souvent chés lui passer le plus de tems 
[possible] a causer pres de son feu; pendant la belle saison nous 
allions au moins une fois la semaine, souvent 2 fois, passer les 
apres midi lui a herboriser et moi a l’entendre parler de botanique 





Specific topics were: ‘La nature, la religion et l’immortalité, [...] les anecdotes de leur 
enfance, les souvenirs de leurs beaux jours, et des réflexions touchantes sur la 
recherche de bonheur, le mépris et la constance dans l’adversité.’54 
In view of the frequent meetings, the shared interests, the patent admiration of 
the younger man, which he expressed in the Études: ‘Un homme dont le goût était 
égal au génie’ (11:321A). ‘J.-J. Rousseau, qui était, comme on sait, très-savant en 
botanique’ (1:142A), it is worth considering how far the theories of Rousseau 
influenced Bernardin’s writing.  
With regard to expertise in botany, judging by their own testimonies and by 
those of others we conclude that neither Rousseau nor Bernardin was a natural 
historian. Nevertheless, the study of botany was a mutual passion: ‘Jean-Jacques 
disait que rien ne rendait les mœurs plus aimables que l’étude de la botanique’ (OC, II, 
‘Leçon de botanique, p. 130A). Bernardin wrote: ‘La nature y invite tous les hommes de 
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tous les temps’ (1:133A). Both had an enthusiastic interest in studying plants and 
Bernardin, as a trained engineer, was practised in accurate observation. Also, botany 
did not figure in Buffon’s Histoire naturelle, so comparison would be avoided. 
However, Bernardin admits to limitations: ‘La nature est infiniment étendue, et je suis 
un homme très borné. Non-seulement son histoire générale, mais celle de la plus 
petite plante, est bien au-dessus de mes forces’ (1:133A). Rousseau wrote of his 
recently acquired interest at the age of sixty:  
 
J’étais alors dans ma première ferveur de botanique, pour laquelle 
le docteur d’Ivernois m’avait inspiré un goût qui bientôt devint 
passion. [...] Tous les matins après le déjeuner, que nous faisions 
tous ensemble, j’allais une loupe à la main et mon Systema naturæ 
sous le bras visiter un canton de l’île.’55 
 
  
Roger Vilmorin describes Rousseau’s exploration of the Jardin du Roi, 
Trianon, the Bois de Meudon, de Montmorency, de Vincennes, de Boulogne, the parc 
de Saint-Cloud, sometimes alone or with Antoine-Laurent de Jussieu or with 
Bernardin de Saint-Pierre: ‘Surtout avec le jeune Bernardin de Saint-Pierre, avec 
lequel il aimait s’entretenir, non pas de botanique, car son nouvel ami ne possédait 
guère de véritable esprit scientifique, mais tout simplement des choses de la nature.’56 
He comments further upon Bernardin’s lack of scientific knowledge: ‘son ami 
pseudo-naturaliste Bernardin de Saint-Pierre.’57  
Bernardin and Rousseau were frustrated by the fact that no adequate botanical 
language existed in French. Bernardin regretted the difficulty of conveying accurately 
to others, the characteristics of unknown plants: ‘Nous sommes encore si nouveaux 
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dans l’étude de la nature, que nos langues manquent de termes pour en exprimer les 
harmonies les plus communes’ (11:320B). They discussed the problem:  
 
J.-J. Rousseau me communiqua un jour des espèces de caractères 
algébriques qu’il avait imaginés pour exprimer très-brièvement les 
couleurs et les formes des végétaux. Les uns représentaient les 
formes des fleurs; d’autres, celles des feuilles; d’autres, celles des 
fruits. Il y en avait en cœur, en triangle, en losange etc. Il 
n’employait que neuf ou dix de ces signes pour former l’expression 
d’une plante. Il y en avait de placés les uns au-dessus des autres, 
avec des chiffres qui exprimaient les genres et les espèces de 
plantes, en sorte que vous les eussiez pris pour les termes d’une 
formule algébrique. Quelque ingénieuse et expéditive que fût cette 
méthode, il me dit qu’il y avait renoncé, parce qu’elle ne lui 





In answer to a request from Madeleine-Catherine Delessert, Rousseau sent the 
first of eight letters, in which he named and explained basic structures of plants: 
‘Vous me demandez un petit catalogue des plantes les plus connues avec des marques 
pour les reconnoitre.’59  
There are differences of opinion as to when the ‘Dictionnaire de Botanique’, 
apparently never completed, was compiled, but there is no question that Rousseau 
possessed the necessary expertise: ‘J’avais herborisé assez heureusement durant mes 
voyages pour prendre une connaissance passable du règne végétal.’60 Identical 
phrases exist in the ‘Septième Promenade’, which is devoted to botany and certain 
entries in the ‘Dictionnaire Botanique’. The ‘Dictionnaire Botanique’ refers to flowers 
as possessing: ‘les vives couleurs, les odeurs suaves, les formes élégantes’ and plants 
as: ‘végétaux disséminés sur la surface de la terre.’61 The ‘Septième Promenade’ 
describes the properties of flowers: ‘Les odeurs suaves, les vives couleurs, les plus 
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élégantes formes,’ and describes plants: ‘Les Plantes semblent avoir été semées avec 
profusion sur la terre.’62 From similarities of expression in the Études, it would appear 
that Bernardin had read Les Rêveries du promeneur solitaire and possibly the 
‘Dictionnaire Botanique’. He focuses on: ‘les odeurs et les saveurs de toute espèce et 
de tout pays’ (11:322B). 
Botany was not the sole topic under discussion and Bernardin was not always 
in agreement with Rousseau’s ideas. Buffon believed that orang-outangs were 
primitive men and mentions Pongo and Jocko.
63
 Andrew Battell, (c. 1600) mentioned 
the ape-monster Pongo.
64
 Rousseau named Battell and his friend, Samuel Purchass to 
whom Battell recounted his experiences of the orang-outangs.
65
 Rousseau deliberates 
over the orang-outangs, Pongos and Enjokos but his position is inconclusive: 
 
Il est bien demontré que le singe n’est pas une variété de l’homme, 
non seulement parce qu’il est privé de la faculté de parler, mais 
surtout parce qu’on est sûr que son espèce n’a point celle de se 
perfectionner qui est le caractère spécifique de l’espèce humaine. 
Expériences qui ne paraissent pas avoir été faites sur le pongo et 
l’orang-outang avec assez de soin pour en pouvoir tirer la même 






Bernardin discusses correlation between animals: ‘Dans nos animaux domestiques, le 
chat paraît formé sur le tigre, le chien sur le loup, le mouton sur le chameau’ (1:153B). 
However, with regard to monkeys his opinion is unambiguous and one detects veiled 
criticism of Buffon and possibly of Rousseau: ‘Celui des singes, dont on a voulu faire 
une variété de l’espèce humaine, a des relations beaucoup plus directes avec les autres 
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animaux’ (1:153B). The indeterminate ‘on’ may be due to a reluctance to disagree with 
Rousseau explicitly. 
Scrutiny of the Études proves that Barine, who alleges that Bernardin had 
never read L’Histoire naturelle by Buffon, was mistaken: ‘C’est à dessein que nous 
n’avons pas nommé Buffon; Bernardin ne le comprenait ni le goûtait.’67  
However, it is true that Bernardin possessed few books on botany, perhaps 
preferring activity in the fields to browsing in a library: ‘Comme j’ai peu de livres de 
botanique, j’ignorais d’où la martinia était originaire; mais, ayant consulté 
dernièrement l’ouvrage de Linnée, j’ai trouvé qu’elle venait de la Vera-Cruz’ 
(11:362B).
68
 Were there no evidence to dispute Barine, it is unlikely that Bernardin 
would have confined himself to the study of Systema Naturæ by Carl Linnæus and 
ignored Buffon, especially as they were his contemporaries and his subject was 
closely allied to theirs. Manuscript evidence shows that Bernardin was aware of 
Buffon’s assumptions regarding the origin of the earth, with which he disagreed: ‘Si 
la terre étoit un globe d’une matière vitrifiée et bouillante sortie du soleil par le choc 
d’une comète, comme l’a imaginé Buffon, elle auroit de conserver sa nature première 
que rien vient que lui faire perdre, elle ne se seroit jamais refroidie.’69 Without 
attribution, but using identical terminology, Bernardin reveals familiarity with 
L’Histoire naturelle: ‘Le règne animal est divisé en trois grandes classes, de 
quadrupèdes, de volatiles, et d’aquatiques’ (11:333A). 
With regard to education, we have direct evidence from Bernardin of 
Rousseau’s influence: ‘Je regarde les principes de l’éducation solitaire de l’Émile de 
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Jean-Jacques comme devant être les bases préliminaires de l’éducation publique’ (OC, 
II, ‘Harmonies terrestres Des enfans’, p. 250A).  
Indirect evidence is obtained from identical phraseology and parallel themes 
adopted by Bernardin. He writes: ‘L’éducation commence avec la naissance’ (OC, II, 
‘Discours sur l’éducation des femmes’ p. 450B). Rousseau had written: ‘L’éducation de 
l’homme commence à sa naissance.’70 Bernardin had decided ideas about educating 
the child, some of which may have been the consequence of his upbringing and 
independent thought; but others, the influence of Émile. He states that for the difficult 
art of forming men, the wise choice of teachers is paramount, with formal 
qualifications being of less value than the character of the educator. He would look: 
‘parmi les pères de famille, qui auront bien élevé eux-mêmes leurs enfants.’ He 
speaks of fathers, who have made their children ‘pieux, modeste, naïfs, doux, 
obligeants, heureux, c’est à dire, qui les ont laissés à peu près tels que la nature les 
avait faits’ (OC, I, ‘Vœux pour une éducation nationale’, p. 705A). Rousseau had written: 
‘Comme la véritable nourrice est la mère, le véritable précepteur est le père.’71 ‘Celui 
qui ne peut remplir les devoirs de père n’a point droit de le devenir.’72 Personal 
experience would appear to have influenced the opinion of both men regarding 
education away from home. According to Aimé-Martin, Bernardin had said: ‘Tous les 
vices de la société sortent des collèges’ (OC, II, ‘Essai sur la vie’, p. xiiA). Rousseau had a 
poor opinion of colleges: ‘Les leçons que les écoliers prennent entre eux dans la cour 
du collège leur sont cent fois plus utiles que tout ce qu’on leur dira jamais dans la 
classe.’73 The study of botany would be considered by both men as central to a child’s 
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education: ‘Leur petit jardin deviendrait plus instructif pour eux que les écoles 
centrales et polytechniques’ (OC, II, ‘Leçon de botanique, p. 130A). ‘L’enfant n’aura pas vu 
deux fois labourer un jardin, semer, lever, croître des légumes, qu’il voudra jardiner à 
son tour.’74  
A significant event in 1777 led to the practical application of Bernardin’s 
theories of education. His entry for the competition set by the académie de Besançon, 
won no prize, but Aimé-Martin published the Discours posthumously. It was entitled: 
‘Comment l’éducation des femmes pourrait contribuer à rendre les hommes 
meilleurs.’ Bernardin refers to Émile:  
 
De nos jours, un écrivain fameux semble, comme Platon, avoir 
espéré de l’éducation des femmes une révolution dans les mœurs; 
mais, ayant traité dans son Émile à la fois de l’éducation des deux 
sexes, loin de faire ressortir celle de la femme à l’utilité publique, il 
a séparé de la société celle de l’homme même, qui semble à tant 
d’égards devoir être nationale (OC, II, ‘Discours’, p. 449A).  
 
The ideas expressed were repeated and developed in the Études, published in 1784.  
Bernardin expounds on the project for ‘écoles de la patrie’. He considers that since 
education from an early age develops a moral sense and determines the soul of the 
nation, education must become of national concern and the basis of education must be 
the love of parents for their children. The projected stages of education are similar to 
the divisions proposed by Rousseau. The écoles, for ‘tous les enfants des citoyens 
sans excepter aucun’ were to be run by ‘pères de la patrie’ under the supervision of a 
magistrate and subject to inspection (14:467A). In 1794, the first ‘École nationale 
supérieure’ was created and Bernardin appointed as ‘professeur de morale 
républicaine.’ He received letters of congratulation and others of an official nature.75  
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Étude 14 encapsulates Bernardin’s idealistic theories of public education, 
based on the natural philosophy of Rousseau in Émile. He would institute écoles de la 
patrie where, from the age of seven, children would receive liberal instruction 
arranged at three levels, each of three years’ duration. Latin would be taught during 
the second stage but not formally, with emphasis on structure and grammar: ‘Je leur 
apprendrais le latin [...] je suis bien sûr qu’il ne faudrait pas plus de deux ans pour 
apprendre le latin par l’usage aux enfans de l’école de la patrie’ (14:468A). We learn 
from Bernardin that Rousseau hardly knew Latin, as we have seen earlier (7:240B). 
This may explain Rousseau’s vehemence in Émile that young children cannot manage 
two languages:  
 
On sera surpris que je compte l’étude des langues au nombre des 
inutilités de l’éducation; mais on se souviendra que je ne parle ici 
que des études du prémier age, et quoi qu’on puisse dire, je ne 
crois pas que jusqu’à l’age de douze ou quinze ans nul enfant, les 





When the Études were first published, comments were made about the 
influence of Rousseau; one of which formed part of a letter addressed to the editor of 
L’Année littéraire: ‘On voit par différens traits de cet ouvrage que l’Auteur étoit assez 
lié avec J.-J. Rousseau.’77 The correspondent was correct, for Bernardin uses the same 
expression when describing his recovery from depression: ‘Pendant que je m’occupais 
de ces agréables recherches, je me trouvai lié personnellement avec J.-J. Rousseau. 
Nous allions assez souvent nous promener, pendant l’été, aux environs de Paris. Sa 
société me plaisait beaucoup’ (OC, I, ‘Préambule de l’Arcadie’, p. 605B). It would appear 
that Bernardin’s admiration for Rousseau was boundless: ‘Qui pourrait jamais oublier 
                                                 
76
 Rousseau, OC, Émile, book 2, p. 346. 
77
 Élie Fréron, L’Année littéraire, 37 vols (Geneva: Slatkine Reprints, 1966), xxxii (1785), letter 18, pp. 
78-84 (p. 84, para. 312).  
 116  
les saintes lois de la morale, si elles étaient mises en musique et en vers aussi 
agréables que ceux du Devin du Village?’ (14:466B). 
Although in the Études de la nature, Bernardin makes a habit of referring, for 
purposes of commendation or condemnation, to influential artistic, scientific and 
literary figures of the seventeenth and eighteenth centuries such as Aubriet, Vernet, 
Descartes, Newton, La Fontaine, Montesquieu, Fenélon, his frequent allusions to 
Rousseau, both direct and oblique, seem to be in a separate category and for a 
different purpose. Learning from the somewhat disappointing financial rewards from 
the Voyage à l’Île de France, by an author previously unknown to the general public, 
Bernardin would certainly have hoped to achieve greater success with his next 
project, and presenting himself as an intimate companion of Rousseau was an inspired 
technique. There are references throughout the Études to his conversations with 
Rousseau and to the valued opinions of Rousseau.  
One such example situates Bernardin contemplating the enormity and 
complexity of a comprehensive study of the intricate vegetable and animal kingdoms, 
regretting that no scientific investigations had been made, then turning to a different 
resource: ‘Les poètes ont tâche d’expliquer ces instincts merveilleux et innés par des 
fables ingénieuses’ (1:138B). Believing that in addition to endowing La Fontaine with 
poetic genius, nature had given him the power to understand the essence of animals, 
Bernardin compares detrimentally: ‘des philosophes fameux’, a phrase indicating 
Descartes, Malebranche, and supporters of the conception that animals are machines. 
Bernardin recounts a conversation with Rousseau on the subject:  
 
J’en marquai un jour mon étonnement à J.-J. Rousseau; je lui disais 
qu’il était bien étrange que des hommes de génie eussent soutenu 
une thèse aussi extravagante; il me répondit fort sagement: ‘C’est 




A further conversation, which portrays Bernardin in a favourable light because 
his idea earned the respect of Rousseau, concerns a system which he had devised, to 
explain the development of plants, as doctors explained madrepores by the 
mechanism of small animals, which form them: 
 
Je cite cet ouvrage, quoique je l’aie fait en m’amusant, pour 
prouver combien il est aisé d’étayer un principe faux 
d’observations vraies; car l’ayant communiqué à J.-J. Rousseau, 
qui était, comme on sait, très-savant en botanique, il me dit: ‘Je 
n’adopte pas votre système; mais il me faudrait six mois pour le 
réfuter; encore je ne me flatterais pas d’en venir à bout’ (1:142A). 
 
 
Readers are continually informed of the personal association between Bernardin and 
Rousseau. A discussion on colours begins with: ‘J.-J. Rousseau me disait un jour’ 
(10:274B). A system of botanical language devised by Rousseau is the subject of a long 
conversation, heralded by: ‘J.-J. Rousseau me communiqua un jour des espèces de 
caractères algébriques qu’il avait imaginés pour exprimer très-brièvement les couleurs 
et les formes de végétaux’ (11:321A). Bernardin’s motivation behind apparently 
spontaneous references to Rousseau, often unrelated to the topic under consideration, 
seems to be a reminder to readers of the association. Remarking that in France 
education has no connection with the Constitution, Bernardin continues: ‘Nos 
écrivains les plus célèbres, tels que Montaigne, Fénelon, J.-J. Rousseau ont bien senti 
les défauts de notre police à cet égard’ (7:238B). Writing of the dangers of ambition 
which he alleges, colleges nurture, Bernardin writes: ‘Les écrivains les plus célèbres 
dans tous les genres n’ont jamais été élevés dans les collèges, depuis Homère qui ne 
savait que sa langue, jusqu’à J. J. Rousseau qui savait à peine le latin’ (7:240B). The 
information about Homer would probably be known but only those who had been 
close to Rousseau could be aware of the latter fact. Bernardin forces an unnecessary 
reference into the topic on the distinction between convenance and order. His 
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sincerity is not in doubt but by including Rousseau with famous authors of antiquity, 
then with Fenélon, and by naming him separately, Bernardin emphasizes Rousseau’s 
fame. The adjective implies personal knowledge:  
  
C’est par ce sentiment de l’ordre universel qui a dirigé votre vie, 
que vous êtes devenu les hommes de toutes les nations, et que vous 
nous intéressez encore lors même que vous n’êtes plus, Aristide, 




A similar strategy is adopted when Bernardin distinguishes between ‘l’esprit’ and ‘le 
sentiment,’ the latter quality belonging to those who reveal to us the laws of nature. 
He includes Rousseau with Shakespeare, Corneille, Racine, Newton, Marc-Aurèle, 
Montesquieu, La Fontaine and Fénelon:‘des hommes de génie.’ Such belong to ‘la 
postérité et au genre humain’ (12:396A). 
 Bernardin reveals that Rousseau had advised him about the composition of a 
new work relating to a virtuous, peaceful society of antiquity: 
 
J’avais eu dessein d’étendre cette idée, à l’instigation de J.-J. 
Rousseau en faisant l’histoire d’un peuple de la Grèce, bien connu 
des poètes parce qu’il a vécu suivant la nature, et par cette raison 
presque ignoré de nos écrivains politiques; mais le temps ne m’a 
permis que d’en ébaucher le plan, et d’en achever tout au plus le 
premier livre (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, n. 57, p. 498B). 
 
Rousseau used the term religion in the chapter of Du Contrat social, entitled: 
‘De la Religion civile.’78 The influence of religion was to unite the state therefore the 
connotation was political. Book IV of Émile, which contains the ‘Profession du foi du 
Vicaire Savoyard’ is his explanation to Émile of entering the priesthood at an early 
age with no true vocation and subsequent doubts, which he confronted and finally 
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addressed: ‘Il n’y a pas de véritable action sans volonté.’79 Having identified a 
motivating force as his first article of faith, he concluded that regular laws of motion 
pointed to an Intelligence: ‘Cet Être, quel qu’il soit qui meut l’univers et ordonne 
toutes choses, je l’appelle Dieu.’80 He concludes that goodness results from 
intelligence, power and will and that conscience is the optimum arbiter of one’s 
actions and advised ‘Emile accordingly: ‘Songez que les vrais devoirs de la Religion 
sont indépendans des institutions des hommes, qu’un cœur juste est le vrai temple de 
la divinité.’81  
Bernardin’s faith, similar to that of Rousseau is understood from comments in 
the Études de la nature. The entire work is based on revealing Providence through the 
wonders of nature: 
 
Quant à la nature de Dieu, je sais que la foi même nous le présente 
comme le principe harmonique par excellence, non-seulement par 
rapport à tout ce qui l’environne, dont il est le créateur et le 




In this respect, a discordant note appears from one critic: 
 
 
De toute façon le lecteur des Études et des Harmonies est surpris 
de tout ce que Bernardin croit savoir des intentions de Dieu dans la 
nature. Avec une éloquence verbeuse l’auteur se soucie de nous 
informer sur les secrets de Dieu.’82 
 
 
Bernardin endorses the Christian religion above all others: ‘La religion 
chrétienne permet seule l’usage nécessaire de tous les animaux’ (7:230A). His antipathy 
to organized religion equals Rousseau’s and his phraseology is almost identical: ‘Je 
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n’entends pas par religion le goût des cérémonies ni de la théologie, mais la religion 
du cœur, pure, simple, sans faste telle qu’elle est si bien annoncée dans l’Évangile’ 
(10:305B). We note Rousseau’s expression: ‘Ne confondons point le cérémonial de la 
religion avec la religion. Le culte que Dieu demande est celui du cœur.’83 Although 
recognizing that exceptions exist, Bernardin’s opinion of priests mirrors that of 
Rousseau: ‘Les confesseurs ne sont pas toujours à la disposition de leurs pénitens, 
surtout quand ceux-ci sont pauvres et qu’ils ne leur sont pas connus’ (13:438B). The 
vicaire savoyard possesses a different ambition: ‘Je ne trouve rien de si beau que 
d’être Curé. Un bon Curé est un ministre de bonté comme un bon magistrat est un 
ministre de justice. [...] Je partagerois leur pauvreté.’84  
One perceives the influence of Rousseau in Bernardin’s political philosophy. 
Certain thoughts and expressions in the Études are reminiscent of Le Contrat social. 
Bernardin devotes much of Étude 13 to the ills of society. ‘Les peuples ne sont point 
faits pour les rois, mais les rois pour les peuples’ (13:417B). Rousseau uses the word 
souverain to indicate both ruler and ruled. ‘Volonté raisonnable’ would be a 
reciprocal arrangement: ‘comme membre du souverain envers les particuliers, et 
comme membre de l’État envers le souverain.’85  
Bernardin adopts the axiom: ‘Le bonheur du peuple est est la loi suprème, 
parce que son malheur est le malheur général’ (13:418B). Rousseau speaks of 
contentment: ‘Plus le concert règne dans les assemblées, c’est à dire plus les avis 
approchent de l’unanimité, plus aussi la volonté générale est dominante.’86 
Bernardin believed that the great properties of the nobility were the cause of 
poverty in France because they were neglected whilst their owners were at Court: ‘Le 
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premier moyen de diminuer l’indigence du peuple est d’affaiblir l’opulence extrême 
des riches’ (13:419A). He compares the bleak situation of vast estates to the 
productivity of the small properties: ‘Les petites propriétés doublent et quadruplent 
dans un pays les récoltes et les cultivateurs. Au contraire, les grandes propriétés 
changent un pays en vastes solitudes’ (13:423B). He stresses the importance of 
agriculture: ‘C’est dans l’agriculture principalement que la France doit chercher les 
principaux moyens de subsistance pour son peuple’ (13:423B). This would be a 
reference to the physiocrats.  
Rousseau said that each member of the community gave himself to it as soon 
as it was formed, his property forming a moral but not a physical part. ‘Tout homme a 
naturellement droit a tout ce que lui est nécessaire; mais l’acte positif qui le rend 
propriétaire de quelque bien l’exclut de tout le reste.’87 
Bernardin reverses and fails to attribute, a remark made by Rousseau. 
Distinguishing between the soul and the spirit, he writes: ‘L’émotion qui nous fait rire 
est une affection de l’esprit ou de la raison humaine; celle qui nous fait verser des 
larmes est un sentiment de l’ame’ (12:396A). The spirit is the power, and the soul is the 
body of our intelligence. He regards the spirit as an intellectual view to which one can 
carry the other powers of understanding, which he describes as: ‘L’imagination, qui 
voit les choses à venir; la mémoire, qui voit celles qui sont passées, et le jugement, qui 
aperçoit leurs convenances.’ The feeling resulting from these diverse impressions can 
be called l’évidence. This belongs to the soul but not to the spirit. ‘Quand nous 
commençons à sentir nous cessons de raisonner, nous ne voyons plus, nous jouissons’ 
(12:396A) 
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A failure to acknowledge his source occurs also when Bernardin discusses 
patriotism, which engenders memories of childhood. With no reference to Rousseau, 
who must surely have provided this information, Bernardin mentions an old Swiss air:  
 
Il y a en Suisse un air de musique antique et fort simple, appelé le 
rans des vaches. Cet air est d’un tel effet, qu’on fut obligé de 
défendre de la jouer, en Hollande et en France, devant les soldats 
de cette nation, parce qu’il les faisait déserter’ (12:397B, 398A).88  
 
His close association with Rousseau and the range of their conversations must 
often have led to confusion when writing the Études as to the source of some 
references, and plagiarism would possibly have been unintentional, although other 
anecdotes reveal a remarkable memory and more than coincidental in this instance, in 
view of the information in the footnote, is his reflection: ‘Je m’imagine que ce rans 
des vaches imite le mugissement des bestiaux’ (12:398A).  
The extent to which Rousseau valued the companionship of Bernardin is open 
to question. Apart from instances of estrangement and subsequent reconciliation, 
occasioned by Rousseau’s volatile temperament, his final departure from Paris with 
no explanation to Bernardin, fifteen days before they were to meet, was insensitive. 
Despite his illness and the illiteracy of his wife, Rousseau could have managed to 
notify Bernardin, who was devastated, as shown in some of his papers, found by 
Aimé-Martin: ‘Mon premier mouvement fut de me repentir de l’avoir aimé. Je ne 
pouvais concilier sa conduite avec les marques de confiance qu’il m’avait données 
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dans nos derniers entretiens’ (OC, II, Fragmens sur J.-J. Rousseau. ‘Préface de l’Éditeur’, p. 
421A).  
Conversely, Rousseau had a marked influence upon the life and work of 
Bernardin:  
 
Ce fut à Jean-Jacques Rousseau que je dus le retour de ma santé. 
J’avais lu dans ses immortels écrits, entre autres vérités naturelles 
que l’homme est fait pour travailler, et non pour méditer. 
Jusqu’alors j’avais exercé mon ame et reposé mon corps; je 
changeai de régime; j’exerçai le corps et je reposai l’ame. Je 
renonçai à la plupart des livres. Je jetai les yeux sur les ouvrages de 
la nature, qui parlait à tous mes sens un langage que ni le temps ni 
les nations ne peuvent altérer. Mon histoire et mes journaux étaient 
des herbes des champs et des prairies. Ce n’étaient pas mes pensées 
qui allaient péniblement à elle, comme dans les systèmes des 
hommes, mais leurs pensées qui venaient paisiblement à moi, sous 
mille formes agréables. J’y étudiais, sans effort, les lois de cette 
sagesse universelle qui m’environnait dès le berceau, et à laquelle 
je n’avais jamais donné qu’une attention frivole. J’en suivais les 
traces dans toutes les parties du monde, par la lecture des livres de 
voyages. Ce furent les seuls des livres modernes pour lesquels je 
conservai du goût, parce qu’ils me transportaient dans d’autres 
sociétés que celle où j’étais malheureux, et surtout parce qu’ils me 
parlaient des divers ouvrages de la nature (OC, I, ‘Préambule de 
l’Arcadie’, p. 594B).  
 
 
This paragraph encapsulates the methods, which Bernardin proposed to adopt and 
which he explained in ‘Plan de mon ouvrage’ in chapter 1 of the Études. He had 
travelled extensively and read widely, therefore Rousseau was not his sole inspiration 
but by virtue of their close relationship, their mutual interest in botany, their 
corresponding ideas on education, religion and politics, Rousseau was an important 
influence in Bernardin’s life and undoubtedly, as the above examples demonstrate, 
posthumously he added authority to the work. Jean-Marc Drouin has remarked upon 
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One speculates as to whether Bernardin’s friendship with Rousseau had a 
positive influence on the completion of the Études, or whether their success would 
otherwise have been so marked. Without the two friends’ botanical excursions and 
their discussions, there would inevitably have been many omissions. Bernardin had 
deliberated for many years over the work and had few, compatible acquaintances: 
none with the talents of Rousseau. Without encouragement and advice one loses 
motivation and Bernardin was prone to depression. Remarking upon the influence of 
Rousseau, Malcolm Cook elucidates: ‘There is little doubt that Bernardin sees himself 
as a kind of Rousseau figure, a static “solitaire”, fixed in Paris and suffering poor 
health compared to the “promeneurs” of Rousseau’s work.’90 
Apart from Rousseau, these influences from the eighteenth century reveal 
Bernardin’s extensive reading and critical appreciation of the ideas presented. His 
method of direct quotation and attribution contrasts with oblique reference, which 
enlivens the text for the reader, conceals his opinions and enables secure critical 
comment on sensitive issues. 
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4.1 The Influence of Newton 
 
As we know today, tides are caused essentially by the gravitational pull of the moon 
and the sun on the oceans, and the rotation of the earth, which creates a centrifugal 
force. Although smaller than the sun the moon is closer to the earth: therefore its 
attraction is greater. The exceptionally high, or Spring tides, occur at phases of the 
new and full moon with the alignment of earth, sun and moon, the most powerful of 
these occurring at the equinoxes. Conversely, low, or neap tides are at the first and 
third quarters of the moon, when sun, moon and earth form a right angle and the 
gravitational pull of the sun counteracts the pull of the moon. Semidiurnal tides occur 
at most places in the ocean. It is also recognized that ocean currents are caused mainly 
by the winds, with the North and South Equatorial currents being activated 
respectively, by the North-East and South-East Trade winds, with the Westerly winds 
behind the West-Wind Drift. Winds, in their turn, are caused by expansion of air 
heated by the sun, which rises at the equator and is replaced by cold air drawn 
towards the equator. Therefore the Trade Winds are these currents of air north and 
south of the equator, their direction being controlled by the anti-clockwise rotation of 
the earth. A further major influence is the Gulf Stream, a warm current flowing from 
the Gulf of Florida, across the Atlantic Ocean, to the Norwegian coast, thereby 
contributing to the mild climate enjoyed by Britain and countries of North-Western 
Europe. We know also, that the earth is flattened at the poles.  
From ancient times, the connection between the moon and tides was noted but 
Isaac Newton, by his theory of universal gravitation, was the first person to explain 
that lunar and solar attractions are accountable for the tides, and why there are 
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generally two tides each day.
1
 Newton’s Laws of Mechanics encompassed ocean 
currents.
2
 Newton’s first and second laws described winds.3 With regard to the shape 
of the earth, Newton, as opposed to the pronouncements of Descartes and Cassini, 
demonstrated mathematically that the globe was an oblate sphere, flattened at the 
Poles and jutting towards the equator. The Geodesic expedition sent by Louis XV and 
L’Académie des sciences proved that Newton had been correct.4  
Bernardin was born ten years after Newton’s death and the Études were 
published in 1784, fifty-seven years afterwards. Newton was still revered for his 
brilliant work in mathematics, astronomy, physics and optics.
5
 When Bernardin was 
engaged in the composition of the Études de la nature, which by his own admission, 
he conceived well before 1784, Newton was a famous posthumous scientist, 
Maupertuis had died in 1759 but La Condamine not until 1774. Bernardin, in 
conjunction with others, would have been fully aware of the existing proofs.
6
  
It is surprising that he refuted all of them, on what he admits, albeit 
disingenuously, possibly for purposes of self-aggrandizement, is insubstantial 
evidence:  
Quoique mon ignorance des moyens que la nature emploie dans le 
gouvernement du monde soit plus grande que je ne puis le dire, il 
                                                 
1
 Isaac Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, 1687. 
2
 F=ma. The product of mass and acceleration equals the vector sum of all forces that act on the mass. 
If this law is applied to a continuous volume of water, it forms the basis for the equation of motion in 
hydrodynamics. 
3
  F=ma. Accelerating an air mass over the curved surface of a sail will increase the force acting on a 
sailing vessel. 
4
 In 1736, Louis XV and the Académie des sciences, with permission from Philip V of Spain, sent one 
expedition to the ‘Territory of Quito’, under Spanish control from 1542, renamed Ecuador when 
independence was gained in 1830. Leaders were Charles-Marie de La Condamine and Pierre Bouguer. 
The second expedition went to Tornio, Lapland, under Pierre-Louis Moreau de Maupertuis and Anders 
Celsius The object was to determine the shape of the earth by measuring the length of a degree of 
longitude and the arc of the meridian at the equator and at Tornio respectively. 
5
 See Voltaire, Lettres philosophiques, ed. by Frédéric Deloffre (Paris: Gallimard, 1986), pp. 96-101, 
102-111, 112-116, 117-123. 
6
 See OC, I, Voyage à l’île de France: ‘Mes conjectures et mes idées sur la nature sont des matériaux 
que je destine à un édifice considérable’, letter 28, 1 January 1773, p. 106B. 
 See also: ‘Je formai, il y a quelques années le projet d’écrire une histoire générale de la nature’, Étude 
1, p. 133A. 
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suffit cependant de jeter les yeux sur les cartes et d’avoir un peu lu, 
pour montrer que ceux par lesquels on nous explique ses opérations 
ne sont pas les véritables (4:167B).  
 
 
He finds inadequate both maps and scientific instruments: ‘Ce sont nos cartes 
qui, comme la plupart des instrumens de nos sciences, nous induisent en erreur’ 
(4:173A). 
His theory of the cause of the tides was explicit and he was obdurate in the 
face of advice or criticism: ‘Je réduis à deux courans généraux ceux de l’Océan. Tous 
les deux viennent des pôles, et sont produits, à mon avis, par la fusion alternative de 
leurs glaces’ (4:173B). His idea was to be repeated frequently throughout the Études: 
‘Les pôles me paroissent être les sources de la mer, comme les montagnes à glaces 
sont les sources des principaux fleuves’ (4:173B). However, his conclusions were less 
than scientific: ‘Quoique ce ne soit pas ici le lieu d’en examiner la cause, elle me 
paraît si naturelle, si neuve et si curieuse à développer, que le lecteur ne sera pas fâché 
que je lui en donne, en passant, une idée’ (4:173B). His dismissal of lunar influence 
was based on a negative conclusion: ‘Pourquoi la lune n’agit-elle pas sur les lacs et 
sur les mers de peu d’étendue, où il n’y a pas de marées?’ (9:267A). He had to admit a 
correlation between the moon and tides, but dismissed summarily any significant 
influence: 
 
A la vérité les principaux mouvemens de la mer arrivent, dans 
notre hémisphère, dans les mêmes temps que les principales phases 
de la lune; mais on n’en doit pas conclure leur dépendance, et 
encore moins l’expliquer par des lois qui ne sont pas démontrées. 
Les courans et les marées de l’Océan viennent, comme je crois 
l’avoir prouvé, des effusions des glaces des pôles (9:267A). 
 
 
‘Comme je crois l’avoir prouvé’ is a technique used elsewhere in the Études. By 
advancing his theories in an assertive manner Bernardin may have hoped to persuade 
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the reader into unquestioning acceptance of his sincerely held ideas, from which he 
never deviated. 
Bernardin was equally dogmatic about the lengthening of the globe at the 
poles and rejected the proofs submitted by Newton, Maupertuis and La Condamine. 
He had the audacity to suggest that were Newton alive, he would accept Bernardin’s 
correct calculations:  
 
Je respecte Newton pour son génie et pour ses vertus; mais je 
respecte beaucoup plus la vérité. L’autorité des grands noms ne 
sert que trop souvent de rempart à l’erreur: c’est ainsi que, sur la 
foi des Maupertuis et des La Condamine, l’Europe a cru, jusqu’à 
présent, que la terre était aplatie aux pôles. Je démontre, d’après 
leurs propres opérations, dans l’explication des figures, qu’elle y 
est allongée. Que peut-on répondre à la démonstration géomètrique 
que j’en donne? Pour moi, je suis bien sûr que Newton lui-même, 
aujourd’hui abjurerait cette erreur, quoiqu’il l’ait le premier mise 




Bernardin presented opposing deductions by dismissing the alternative as unworthy of 
his attention; therefore readers may have been influenced into believing without 
question that his conclusion was the correct one. In fact, Bernardin was convinced of 
his argument and in reality rejected the alternative as erroneous:  
 
Nous disions, le siècle dernier, que la terre était allongée sur ses 
pôles, et nous assurons aujourd’hui qu’elle y est aplatie. Je ne 
m’engagerai pas ici dans l’examen des principes d’où l’on a tiré 
cette dernière conséquence, et des observations dont on l’a appuyée 
(9:265B). 
 
Referring to centifugal force, Bernardin resorts to sarcasm, which his use of 
the subjunctive in the separated main clause reinforces, by negating the possibility of 
centrifugal force increasing the diameter of the earth at the equator, after an ostensibly 
divergent belief, placed in conformity with its inferior status, in a subordinate clause: 
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‘Cette prétendue force, qui a donné plus de diamètre à l’équateur de la terre, n’ait pas 
la force d’y élever une paille en l’air’ (9:265B). He discusses in further satirical vein 
the geodesic expeditions to Peru and to Lapland: ‘On a vérifié, dit-on, l’aplatissement 
des pôles, par les mesures de deux degrés terrestres, prises à grand frais, l’une au 
Pérou près de l’équateur, et l’autre en Laponie dans le voisinage des cercles polaires’ 
(4:265B). The ‘dit-on’ appears pejorative, as does the insinuation of money wasted, 
when referring to the scientific expedition, which was financed by Louis XV, and led 
by La Condamine and Maupertuis, whose conclusions proved beyond doubt to most 
people, but not to Bernardin, that the globe is flattened at the poles and extended at 
the equator, as Newton had attested. However, in directing readers to the Explication 
des figures Bernardin equates by implication, the status of the ‘savans aussi célèbres’ 
who support his theory of ‘allongement’ of the earth at the poles, with the eminence 
of Newton: ‘Ces expériences ont sans doute été faites par des savans célèbres; mais 
des savans aussi célèbres avaient prouvé, d’après d’autres principes et par d’autres 
expériences, que la terre était allongée sur ses pôles’ (4:265B).  
He claims partial support for his theories from several adherents of Newton’s 
beliefs, but with no identification it is impossible for the reader to refute his claim:  
 
Plusieurs newtoniens sont disposés à adopter ma théorie des 
marées par la fonte des glaces polaires; c’est déjà un grand point de 
gagné; mais ils veulent que je leur accorde l’aplatissement des 
pôles avec l’élévation des mers sous l’équateur, par la force 
centrifuge; et c’est ce qui est contraire à l’expérience.7  
 
 
Rhetoric and generalization played significant parts in Bernardin’s efforts to 
justify his beliefs to the reader. This approach isolated him as a sole protagonist 
against the ‘erroneous’ world: 
                                                 
7
 OC, I, ‘Notes de l’Avant-propos de La Chaumière indienne’, p. 585B. 
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Nous portons dans ces recherches si indépendantes et si sublimes 
les passions du collège et du monde, l’intolérance et l’envie. Ceux 
qui sont entrés les premiers dans la carrière forcent ceux qui 
viennent après eux de marcher sur leurs pas ou d’en sortir: comme 
si la nature était leur patrimoine, ou que son étude fût un métier où 
il n’y eût pas de place pour tout le monde. Que de peines n’a-t-il 
pas fallu pour déraciner en France la métaphysique d’Aristote, 
devenue une espèce de religion! La philosophie de Descartes, qui 
l’a détruite, y subsisterait encore, si elle eût été aussi bien rentée. 
Celle de Newton, avec ses attractions, n’est pas plus solidement 
établie. Je respecte infiniment la mémoire de ces grands hommes, 
dont les écarts mêmes ont servi à nous ouvrir de grandes routes 
dans le vaste champ de la nature; mais en plus d’une occasion je 
combattrai leurs principes, et surtout les applications générales 
qu’on en a faites, bien persuadé que si je m’écarte de leurs 
systèmes, je me rapproche de leur intention. Ils ont cherché toute 
leur vie à élever l’homme vers la Divinité par leurs sublimes 
découvertes, sans se douter que les lois qu’ils établissaient en 
physique serviraient un jour à détruire celles de la morale (1:142A). 
 
 
One may regard this passage as vitriolic rhetoric. A recurring theme in the Études is 
Bernardin’s criticism of the European system of public education; the cause, he 
maintains, of the undesirable traits of intolerance and envy, which he considers 
hindrances to the progress of others, who could better contribute to the development 
of human knowledge, although here, these ‘others’ are unspecified. However, one 
interprets the passage as a criticism of Newton, therefore the ‘others’ will dislodge his 
reputation. Bernardin indicates that firmly established philosophies, such as those of 
Aristotle and Descartes, were eventually rejected and predicts that Newton’s 
reputation is equally insecure. Professing to respect the memories of such great men, 
although criticizing their assumptions and their methods, Bernardin states that by 
disregarding their systems, he could better understand what they hoped to achieve, but 
his logic is mystifying. His final disparaging generalization, which one might construe 
as being directed solely at Newton, and motivated by the intolerance and envy which 
Bernardin criticizes, maintains that by demonstrating laws of physics, scientists will 
in due course destroy moral laws; the specious presumption being that in venturing to 
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explain all physical laws, scientists ignore moral issues. One conjectures what moral 
issues have been destroyed by the reflecting telescope, optics, laws of motion, the 
discovery of universal gravitation and the shape of the earth as an oblate spheroid. 
Bernardin reflected that the laws of attraction were known in antiquity and 
rediscovered in modern times by Kepler. ‘Newton ensuite en a calculé les lois.’8 
According to Newton the sun attracts planets and if each had no impulsion force 
proportion to its mass, it would be pulled irrevocably to the sun. These 
attraction/impulsion forces result in each planet following a circular, elliptical 
movement. Bernardin disagreed with these conclusions on the grounds that if such 
opposing forces pertained, the sun must also be subject to them and since much larger 
than all the planets combined, it would be carried by impulsion far from the centre of 
the system. He reasons that this does not happen; therefore the cause is erroneous and 
invalidates Newton’s system. However, Bernardin’s reasoning is hardly scientific:  
 
Quoique les newtoniens d’aujourd’hui regardent l’attraction et 
l’impulsion comme des lois immuables et purement mécaniques, 
ils doivent reconnaître qu’un être très-intelligent les dirige, 
puisqu’il les a étendues toutes deux aux planètes, et qu’il a 
suspendu l’effet de la dernière dans le soleil, à cause des 
inconvéniens qui en seraient résultés. C’est la seule conséquence 





Bernardin queries the fundamental nature of fire: ‘Le feu d’abord est-il 
matière?’ Matter is defined as having length, width, depth, but fire cannot be so 
categorized. Bernardin uses Newton to launch his argument: ‘Ces difficultés et 
plusieurs autres, ont porté Newton à croire que le feu n’était pas un élément, mais une 
certaine matière subtile mise en mouvement’ (9:264B). Bernardin is inclined to agree: 
‘Son caractère destructeur et indéfinissable semble favoriser l’opinion de Newton, qui 
                                                 
8
 OC, I, ‘Note du Fragment. Sur la nature de la morale’, p. 752B. 
9
 OC, I, ‘Note du Fragment. Sur la nature de la morale’, p. 752B. 
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ne le regardait que comme un mouvement communiqué à la matière, et partant 
réduisait les élémens à trois’ (1:143B). Bernardin accepts that friction can in some 
cases produce fire, but not some elements such as air and water. He proceeds to 
deliberate upon the inexplicable characteristics of fire, which seem to be against 
nature. He concludes that ignorance of systems leads to: ‘Mots vagues et d’idées 
contradictoires’ (9:265A). He mentions that the most stupid man can use fire and 
cultivate the ground whilst the most intelligent animal cannot: ‘C’est que l’usage si 
simple du feu et de l’agriculture l’emporte de beaucoup sur toutes les découvertes de 
Newton’ (7:215B). One might suspect that the subject has been introduced to denigrate 
Newton, for Bernardin’s conclusion is irrational and appears malicious. 
Moving to the consideration of volcanoes, Bernardin noted salt and bitumen 
and some other unknown substance in the sea. He did not believe that they came from 
interior fires in the earth but from matter encountered in the water, since he believed 
that no volcano was in the middle of a continent, but near a lake or the sea. Knowing 
nothing of fault lines, he found significance in their situation along the line of the 
southern sea, and again considered that he knew better than Newton: ‘Newton 
attribuait leur origine et leur durée à des cavernes de soufre qui étaient dans l’intérieur 
de la terre; mais ce grand homme n’avait pas réfléchi à la position des volcans dans le 
voisinage des eaux, ni calculé la quantité prodigieuse de soufre qu’exigeraient le 
volume et la durée de leurs feux’ (4:192B). 
Although in this thesis I am concentrating on the Études, Bernardin’s fixation 
on his erroneous theories of the shape of the earth, the cause of the tides, with further 
disagreements and criticisms, makes it necessary to examine additional evidence 
outside the Études, which amounts almost to a vendetta against Newton. Further 
dissent concerned Newton’s prism over which, initially, there seemed to be no 
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possible controversy: merely a straightforward explanation of the refraction of white 
light into its component colours, but Bernardin states that all machines are suspect in 
the study of nature: ‘Le prisme de Newton lui montre sept rayons de couleurs 
primitives dans la décomposition de la lumière; la nature n’en montre que trois de 
primitives entremêlées de trois autres intermédiaires.’10 Bernardin could not allow 
Newton the credit for being the first to discover refraction of light and criticizes his 
solutions in a pseudo sympathetic manner:  
 
Si Newton est le premier philosophe qui ait découvert que la 
lumière se décomposait en couleurs, quoique la chose fût evidente 
depuis long-temps dans l’arc-en-ciel, il est excusable de s’être 
trompé dans son calcul, en admettant sept rayons de couleurs 
lorsqu’il n’y en a que trois.11  
 
 
Bernardin is dismissive of Newton’s earlier development of the reflecting 
telescope: his praise is reserved for Herschel: ‘Enfin Herschel vint, et ayant 
perfectionné le télescope, au point de grossir les objets célestes plus de quatre cents 
fois au-delà de celui de Newton, il vit que le soleil était un corps solide.’12 Newton is 
praised as: ‘Un génie profond qui a répandu tant de lumière sur les ouvrages les plus 
incompréhensibles de la nature.’ However many extracts contain direct criticism or 
derogatory remarks. Bernardin trivializes scientific discoveries, many of which had 
involved years of research:  
 
Un homme de génie voit tout d’un coup d’œil, et exécute tout avec 
une seule loi. Pour moi, je pense que cette sublime manière de voir 
et d’exécuter est encore une des plus grandes preuves de la 
faiblesse de l’esprit humain. Il ne peut marcher à son aise que par 
une seule route. Dès qu’il en voit plusieurs, il se trouble et se 
fourvoie; il ne sait quelle est celle qu’il doit choisir: pour ne pas 
s’égarer, il n’en admet qu’une; et quand une fois il y est engagé, 
l’orgueil le mène loin (9:258B).  
                                                 
10
 OC, II, ‘Fragment sur la théorie de l’univers’, p. 379B.  
11
 OC, II, ‘Fragment sur la théorie de l’univers’, p. 376A. 
12
 OC, II, ‘Fragment sur la théorie de l’univers, p. 379A.  
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It appears that Bernardin failed to appreciate the irony of his remarks, but he 
possessed no credible, scientific evidence to refute the conclusions of the scorned 
homme de génie. He considered that the infinite intelligence of l’Auteur de la nature 
led to varied, inexhaustible laws, intended solely to benefit mankind: ‘Quelque mépris 
que les philosophes aient pour les causes finales, ce sont les seules qu’il nous donne à 
connaître: il nous a caché tout le reste’ (9:258B). 
In the ‘Avis de l’Auteur’ to the 1804 edition, Bernardin refers to corrections, 
which he made from the previous editions but these had been only: ‘les fautes de 
style, de goût et de bon sens que j’ai remarquées dans les précédentes éditions.’13 One 
such correction was the addition of a geometric figure in the ‘Explication des figures’: 
‘Pour rendre sensible aux yeux l’erreur de nos astronomes sur l’aplatissement de la 
terre; et de nouvelles preuves du cours alternatif et semi-annuel de l’océan Atlantique, 
par la fonte des glaces polaires’ (‘Avis de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 129A, cf. ‘Explication 
des figures’, p. 506B).
14
 Bernardin is unequivocal about those, who disagree with his 
theories: ‘Ils ont été séduits par la réputation de Newton’ (‘Avis de l’Auteur’, in Études, 
OC, I, p. 130B). Newton was ridiculed in Bernardin’s argument against the flattening of 
the globe at the poles: ‘Ce sublime géomètre supposait que la force centrifuge, qu’il 
appliquait au mouvement des astres, avait aplati les pôles de la terre, en agissant sur 
son équateur’ (‘Avis de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 130B). Bernardin’s theory was based 
on the fact that measurements taken by Nordwood on the meridian London to York 
were greater than those taken by Cassini in France. Interpreting the article to suit his 
own conclusions, Bernardin referred to Voltaire’s Élémens de la philosophie de 
Newton:  
                                                 
13
 For identification of the edition see Colas Duflo, ‘Avis sur cette Édition’, in Bernardin de Saint-
Pierre, Études de la nature (Saint-Étienne: Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2007), p. 37.  
14
 The geometric figure was added in the 1792 edition. See Colas Duflo, ‘Avis sur cette Édition’, p. 51, 
n. 3 cf. p. 37. 
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Newton, dit Voltaire, attribua ce petit excédant de huit toises par 
degré à la figure de la terre, qu’il croyait être celle d’un sphéroïde 
aplati vers les pôles; et il jugeait que Nordwood, en tirant sa 
méridienne dans des régions plus septentrionales que la nôtre, avait 
dû trouver ses degrés plus grands que ceux de Cassini, puisqu’il 
supposait la courbe du terrain mesuré par Nordwood plus longue’ 





Bernardin was able to correct both Newton and Voltaire:  
 
 
Il est clair que ces degrés étant plus grands, et cette courbe étant 
plus longue vers le nord, Newton devait en conclure que la terre 
était allongée aux pôles; et s’il en inféra, au contraire, qu’elle y 
était aplatie, c’est que son système céleste, occupant toutes les 
facultés de son vaste génie, ne lui permit pas de saisir sur la terre 
une inconséquence géomètrique. Il adopta donc, sans examen, une 
expérience qu’il crut lui être favorable, et il ne s’aperçut pas 
qu’elle lui était diamétralement opposée (‘Avis de l’Auteur, in Études, 
OC, I, p. 130B). 
 
 
Bernardin attempted also to clarify his theory about the cause of the tides. He 
admitted that the phases of the moon accord with the tides, but he stated not 
exclusively so, although he was unable to account scientifically for the inconsistency, 
or to resist reference to Newton:  
 
Le flux et reflux de la mer suit, sur nos côtes, plutôt le moyen que 
le vrai mouvement de la lune: ailleurs il obéit à d’autres lois; ce qui 
a fait dire à Newton lui-même, ‘qu’il fallait qu’il y eût dans le 
retour périodique des marées quelque autre cause mixte, qui a été 
inconnue jusqu’ici’ (‘Avis de l’Auteur’ in Études, OC, I, p. 129B).16 
 
 
Nowhere does Bernardin admit to error with regard to his theories of the universe. 
Having been so dogmatic, and even petulant in his remarks about scientists, especially 
Newton, whose conclusions contradicted his, Bernardin could not retreat with any 
dignity. Indeed, perhaps he saw no need for retreat. When one compares this aspect of 
                                                 
15
 Voltaire, Élémens de la philosophie de Newton (Amsterdam: Étienne Ledet, 1738), chap. 18. 
16
 Voltaire, Élémens de la philosophie de Newton, chap. 25.  
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the Études with facts known about his personal relationships, many of which were 
confrontational, one perceives an egotistical character. Aimé-Martin, understandably, 
viewed Bernardin’s attitude from a sympathetic perspective.17  
Nevertheless, the tone of references to Newton was wholly inappropriate for 
someone, who claimed to be a serious interpreter of the natural world. Unable to 
disprove Newton’s mathematical or astronomical calculations, which were at variance 
with his own theories and calculations, Bernardin resorted to unsound argument and 
denigration: ‘Newton vint et nous démontra un peu confusément quelques lois de 
l’attraction que cet astre exerce sur ces corps.’18 He mentioned that the philosophes of 
antiquity had known of the mutual attraction of bodies in relation to the globe and that 
Kepler was the first to recognize it in the courses of the stars: ‘Quelques obligations 
que nous ayons à Newton, il ne faut pas croire qu’il ait découvert l’attraction des 
planètes; il en a seulement calculé les lois.’19  
The supercilious assumption that he possessed the power to destroy the 
reputation of Newton shows conceit and disrespect on the part of Bernardin: ‘A Dieu 
ne plaise que je me propose de détruire la réputation de Newton et des savans qui ont 
marché sur ses pas!’20 Further condescension by Bernardin is revealed in his pseudo 
praise for Newton and the savans, and his arrogant opinion that he was qualified to be 
the arbiter of what constituted erreurs: ‘Si, d’un côté, ils nous ont jetés dans quelques 
erreurs, ils ont contribué de l’autre à augmenter les connaissances de l’esprit 
humain.’21 Having commended Newton for inventing the telescope and others for 
                                                 
17
 OC, II, ‘Fragment sur la théorie de l’univers. Avis de l’Éditeur’, p. 370B. ‘Dans le nombre de ces 
idées systématiques, la plus célèbre sans doute est la théorie des marées. L’Auteur en fit l’objet des 
études longues et profondes. [...] Le système de l’univers était l’idée habituelle de l’auteur. On en 
retrouve des traces dans tous ses écrits, ses lectures, ses recherches, ses observations.’ 
18
  OC, II, ‘Fragment sur la théorie de l’Univers’, p. 378B. 
19
 OC, II, ‘Harmonies du ciel’, p. 336A. 
20
 OC, II, ‘Mémoire sur les marées’, p. 411A. 
21
 OC, II, ‘Mémoire sur les marées’, p. 411A 
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contributions towards the study of nature, Bernardin seems unable to allow them 
unmitigated credit: ‘En relevant leurs fautes, j’ai respecté leurs vertus, leurs talens, 
leurs découvertes et leurs pénibles travaux.’22  
Bernardin includes Newton with Shakespeare, Corneille, Racine, Marcus 
Aurelius, Montesquieu, La Fontaine, Fénelon, and Rousseau as belonging to: ‘La 
postérité et au genre humain’ (12:396A). However, complimentary reference to Newton 
is often accompanied by adverse comment and some references in the Études are 
anecdotal, trivial, or out of context: ‘Newton, qui a pénétré si avant des lois de la 
nature, ne prononçait jamais le nom de Dieu sans ôter son chapeau, et sans témoigner 
le plus profond respect’ (8:249B).23 Some appear deferential: ‘Le génie sublime et 
l’ame pure de Newton’ (9:268A). Some are dismissive: ‘L’usage si simple du feu et de 
l’agriculture l’emporte de beaucoup sur toutes les découvertes de Newton’ (7:215B). 
Others reveal frustration. He cites un officier de génie, who wrote: ‘J’aime mieux 
croire que les pôles du monde sont creusés en l’entonnoir, que de croire que Newton 
s’est trompé.’24   
It is ironical that although Bernardin’s theories about the cause of the tides, the 
shape of the earth, and his denunciation of scientists in general and of Newton in 
particular, constituted a minor part of the Études de la nature, they became subjects of 
extensive discussion and criticism. The consequence of this led Bernardin to spend 
much more time on Newton in the later but unpublished Harmonies than might 
otherwise have been the case and also to defend his position against correspondents, 
many of whom were well qualified to contest Bernardin’s theories, and who did so 
                                                 
22
 OC, II, ‘Mémoire sur les marées’, p. 411B. 
23
 I have explained in the section on Voltaire in Chapter 3, the underlying connotation of the raising of 
a hat. See p. 99, footnote 42. 
24
 OC, I, ‘Notes de l’Avant-props de La Chaumière indienne’, p. 585B.  
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thoroughly, albeit courteously, in copious letters.
25
 It is noteworthy that despite 
evidence from letters, of Bernardin’s eagerness to reply to admirers, he seemed 
hesitant when criticism was made, or clarification requested.
26
 Nevertheless to 
officialdom he defended his theories robustly. Aimé-Martin has included three letters 
from Bernardin, refuting criticism of his theories. One was to the editor of the Journal 
Général de France attacking an anonymous sceptic, who had written in the Journal 
de Paris. 
27
 Two were sent to M. Franc, an official in the Parlement de Provence.
28
 
Bernardin took no heed of advice from his acquaintances and friends. Dupont de 
Nemours wrote to Bernardin from the United States: ‘L’Attraction réciproque de la 
lune et de la terre, celle de tous les corps, sont physiquement, mathématiquement, 
rigoureusement démontrés, et les observations d’un homme comme Newton méritent 
un grand respect.’29 
A different method of attack came via an ostensible conversation with a young 
acquaintance, who had alerted Bernardin to critical reviews in a journal: ‘Votre 
Théorie des Marées n’est qu’un roman.’30 By showing compassion in the face of 
perceived ignorance, Bernardin tries to demolish the opposition whilst enhancing his 
reputation, declaring journalists to be economically constrained to follow the dictates 
of influential employers: ‘Nos journalistes ne sont point des pirates: ce sont, pour 
l’ordinaire, de paisibles paquebots.’31  
                                                 
25
 BSP, letter 01280, 18 May 1792. Incomplete letter without signature from Dijon. Praise combined 
with criticism of ‘allongement’ theory. Mention of having received no reply.  
Letter 01282, 24 May 1796 from Jean-François Cougoureux, Episcopal du Dept. de Tarn, Albi. Praise 
combined with criticism of ‘allongement’ theory with supporting diagram. 
26
 BSP, letter 01274, 22 April 1792. A tactful, eight-page letter, praise combined with mathematical 
refutation of allongement theories from M. Chirouze, Ministre de Régime à Suisse de Diesbach à Lille. 
27
 OC, II, ‘Mémoire sur les marées’, p.397. 
28
 OC, II, ‘Mémoire sur les marées’, pp 417B-419A. 
29
 OC, II, ‘Lettres et pièces justificatives, pp. 611B, 612A. 
30
 OC, I, ‘Dialogue sur la critique et les journaux’, p. 768B. 
31
 OC, I, ‘Dialogue sur la critique et les journaux’, p. 769B. 
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One might reasonably form the impression that Bernardin had a fixation about 
Newton. Certainly, he became more frustrated as he found Newton’s laws to be at 
variance with his own conclusions and believed that the unassailable reputation of his 
adversary was the main cause of opposition to his theories, the accuracy of which he 
never doubted: ‘Mais comment détruire une erreur consacrée par le nom de Newton, 
et professée par tous les géomètres de l’Europe?’ He is discouraged also by the 
attitude of the académies: ‘Comment lutter seul contre des académies coalisées entre 
elles, qui ferment les yeux à l’évidence, et leurs journaux à mes preuves?’32  
Thus, precarious channels of his own making diverted Bernardin’s attention 
and that of his readers. In the Études he had attacked comprehensively those whose 
conclusions differed from his: the savans, the philosophes, the géographes, the 
astronomes, the académies, but he had reserved unjustifiable, repeated criticism for 
Newton, which eclipsed to some extent the favourable, public reception of the Études 
de la nature and detracted from its undoubted merit. Newton exerted much influence 




4.2 Giovanni-Domenico/Jean Dominique Cassini 
 
There are few references to Cassini in the Études but they are used to support 
Bernardin’s theories of the shape of the earth. Understandably Bernardin acclaimed 
those whose conclusions agreed with his. Cassini was commended as ‘ce fameux 
astronome’ and included with those described as ‘des savans aussi célèbres’ as 
opposed to the ‘savans célèbres’, including Newton, who had erroneously, according 
to Bernardin, ascertained that the earth was flattened at the poles (9:265B). Bernardin 
considers the measurements made by Cassini a vindication of his own belief: ‘Cassini 
                                                 
32
 OC, I, ‘Notes de l’Avant-propos de La Chaumière indienne’, p. 585B. 
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évalue à cinquante lieues la longueur dont l’axe de la terre surpasse ses diamètres, ce 
qui donne à chacun des pôles vingt-cinq lieues d’élévation sur la circonférence du 
globe’ (9:265B). Bernardin appends a note, guiding the reader to the Explication des 
figures, where he enlarges upon the information already given. Basing his assertions 
on alleged inaccuracies by the géographes when compiling the mappemondes, he 
claims that the sources of the Atlantic Ocean in summer are at the North Pole in the 
Baltic Sea, at Hudson and Baffin Bays and at the Waigat Strait. He argues that the 
waters flow towards the equator to replace daily evaporation; their height, coming 
from the polar ice, thus facilitating the procedure. He believes that other factors 
contribute to the height of the poles: ‘Non-seulement les glaces d’où elles sortent sont 
fort élevées sur l’hémisphère, mais les pôles ont eux-mêmes une élévation du sol qui 
est considérable’ (‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 505A). Bernardin bases his 
contention on observations made by Tycho-Brahé and Kepler, and Cassini: 
 
Je m’appuie dans cette assertion, en premier lieu, des observations 
de Tycho-Brahé et de Kepler, qui ont vu l’ombre de la terre ovale 
sur les pôles dans des éclipses centrales de lune, et de l’autorité de 
Cassini, qui donne cinquante lieues de plus à l’axe de la terre qu’à 
ses diamètres (p. 505A). 
 
 
Bernardin pays tribute to the astronomers: ‘Ces noms-là en valent bien d’autres’ 
(9:266A). It seems that he was unaware of, or found it expedient to ignore, Kepler’s 
correct assumption together with that of Newton later, that the gravitational force of 
the moon causes the tides.
33
  
Cassini is mentioned again as Bernardin tries to prove that the earth is 
elongated at the poles: ‘La lune, d’un diamètre bien moins considérable, a des 
montagnes de trois lieues de hauteur, suivant Cassini’ (4:168A). Bernardin compares 
                                                 
33
 See L’Encyclopédie, ‘Figure de la Terre.’ ‘Kepler avoit conjecturé il y a long tems, que la gravitation 
des parties de la terre vers la lune et vers le soleil, étoit la cause du flux et reflux’, vol. VI, p. 903B. 
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the earth with the moon in dismissing the idea of centrifugal and centripetal forces, 
arguing that if centrifugal force had lifted the mountains when the globe was in a state 
of fusion, they would be higher than the Andes. Also, having studied the positions and 
heights of mountains around the globe, he concludes that the highest are not near the 
equator, which he considers would be the case if centrifugal force pertained. A further 
passing reference to Cassini is in conjunction with Bernardin’s investigation into the 
probability of the sun moving round the earth: ‘Voici [...] quelques observations qui 
prouveront au moins que les étoiles ont des mouvemens qui leur sont propres’ 
(9:258A). He refers to a star, which from ancient times had appeared at irregular 
intervals and of varying dimensions: ‘En 1600, elle était égale à une étoile de la 
première grandeur; elle diminua peu à peu, et enfin elle disparut. M. Cassini l’a 




4.3 Pierre Bouguer  
 
Bouguer is included with the astronomes, who were accused by Bernardin of being 
misled by Newton: ‘Bouguer, un de leurs coopérateurs, dit positivement que de cette 
découverte de l’aplatissement des pôles dépend presque “toute la physique”’ (‘Avis de 
l’Auteur’, in Études, OC I, p. 130B). Bernardin appended a note: Traité de la Navigation, 
(bk II, chap. V, p. 435). Having situated Bouguer firmly in the erroneous faction, 
Bernardin seizes the opportunity to challenge further. He quotes from the same work, 
(bk. II, chap. 14), regarding the shape of the earth. Discussing the differing degrees 
measured on the expeditions to the equator and to Tornio, Lapland, Bouguer 
concludes: ‘Il faut absolument que la terre ne soit parfaitement ronde, et qu’elle soit 
plus haute vers l’équateur que vers les pôles’ (‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 
506A). Bernardin disagrees: ‘Je conclus que la terre est allongée aux pôles, 
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précisément parce que les degrés du méridien y sont plus grands que sous l’équateur’ 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I. p. 506A). Bernardin proceeds to defend his theory 
at length, mathematically, and quotes from Traité de la Navigation, (bk. IV, chap. 3, 
section 3), in which Bouguer discusses refraction of the atmosphere. According to 
Bouguer, who had compiled a table of atmospheric refraction: ‘La réfraction élève les 
astres en apparence; et [...] lorsqu’ils nous paraissent à l’horizon, ils sont réellement 
33 ou 34 minutes au-dessous’ (‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 505A). Bouguer 
states that refractions are slightly stronger when the air is denser but that navigation is 
not affected and if necessary the table may be consulted. Bernardin presents 
conflicting figures from diverse places and other navigators as ‘proof’ that the table is 
incorrect and that since mercury in a barometer lowers as one climbs a mountain or 
proceeds north, the atmosphere of Sweden is lower than in Paris; consequently 
Sweden is higher.
34
 Added to this are reports from northern navigators: ‘[Ils] ont vu le 
soleil d’autant plus élevé sur l’horizon, qu’ils se sont plus approchés du pôle’ 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 505A). 
Bernardin attributes the cause of ocean currents to the sun’s rays melting the 
ice from the poles: ‘On voit, par exemple, pourquoi celles du soir sont plus fortes, en 
été, que celles du matin; parce que le soleil agit plus fortement le jour que la nuit sur 
les glaces de notre pole’ (4:176B). He notes that in winter in the northern hemisphere, 
the opposite situation pertains, the sun then being stronger at the South Pole, and turns 
to Bouguer’s observation to provide his evidence: ‘On voit encore pourquoi [...] 
l’ordre de nos marées change au bout de six mois, suivant la remarque de Bouguer, 
qui trouve la chose étonnante, sans en donner aucune raison’ (4:177A). Again, 
Bernardin appends a note: Traité de la navigation, p. 152, and again, it seems that he 
                                                 
34
 Bernardin regarded himself as a competent mathematician; not without justification, having in 1757 
been awarded a prize for mathematics by the Académie de Rouen. 
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had failed to digest the whole work, or to consult the article ‘Marée’ in 
l’Encyclopédie, where explained in detail is lunar influence on the oceanic tidal 
movements:  
 
Quand la lune entre dans son premier et dans son troisième 
quartier, c’est-à-dire, quand on a nouvelle et pleine lune, les 
marées sont hautes et fortes et on les appelle grandes marées. Et 
quand la lune est dans son second et dans son dernier quartier, les 





The article refers to Bouguer’s publication: ‘Tout ce qu’on vient de dire sur les 
marées, est tiré du nouveau traité de Navigation, publié par M. Bouguer en 1753.’36 
Bernardin would surely have been aware that his allegation concerning Bouguer was 
incorrect. If he was able to cite chapter and page numbers for the selected material, he 
would also have read elsewhere of the gravitational pull of the moon, but there was 
much that he chose to ignore. One suspects that Bernardin did not wish compelling, 
conflicting theories to be considered beside his, yet he wished to demonstrate his 
extensive reading and mathematical expertise. However, one must remember that 




4.4 Voyagers’ Reports 
 
Although voyagers’ reports, which occupy a significant part of the Études, will form a 
separate chapter in this thesis, I consider it appropriate to include here, those which 
deal with observations on tidal movements, the shape of the earth and the position of 
planets. 
                                                 
35
 L’Encyclopédie, ‘Marée’, vol. 10, p. 96A.  
36
 L’Encyclopédie, ‘Marée’, vol. 10, p. 97A. 
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Considering the massive amount of reading which had occupied Bernardin 
over the years, evidence of which lies in the identification of his sources, down to 
chapter and page numbers in many cases, I find it surprising that he never analysed 
the material sufficiently to deviate from his inflexible theories of the cause of the 
tides, the shape of the earth, and his interpretations were incorrect. He selected from 
accounts by voyagers relevant data to form incontrovertible ‘proof’ of his 
assumptions. Bernardin was not quoting from books merely to provide proof of his 
suspect theories: he was convinced that his theories were validated by the reports, 
even though their authors had failed to draw comparable conclusions, as Bernardin 
remarks: ‘On n’a tiré jusqu’à présent aucune conséquence relative aux mouvemens de 
la mer, de deux volumes de glaces aussi considérables, accumulés sur les pôles du 
monde’ (4:174A). He intended to rectify the situation: ‘Je vais déduire des simples 
effusions des glaces polaires les mouvemens généraux des mers’ (4:174A). The 
authorities for his explanations were sailors, reporting on the oceanic currents.  
To support his theory of the source of these ocean currents, Bernardin cites the 
experience of Frédéric Martens who, sailing to Spitzbergen in 1671, reached 81 
degrees latitude North: ‘[Il] dit positivement que les courans, dans les glaces, portent 
au midi. Il ajoute, d’ailleurs, qu’il ne peut rien dire d’assuré touchant le flux et le 
reflux des marées. Notez bien ceci’ (4:174A). This exhortation to the reader remains a 
mystery until one reads elsewhere in the Études, that Bernardin placed great 
significance upon flux and reflux of the tides, and by preparing the reader for an 
explanation was possibly a device to heighten interest in the subject, if not to contrast 
his own capability with Martens’ lack of understanding. Since what follows is a list of 
sailors, whose sightings Bernardin regarded as support for his theory, the hapless 
Martens was summarily dismissed as irrelevant.  
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Bernardin refers next to the observation of Henry Ellis, who sailed to Hudson 
Bay in 1746 and 1747: ‘Les marées y venaient du nord et elles avançaient au lieu de 
retarder, à mesure qu’il s’élevait en latitude’(4:174A). This proved to Ellis that the 
tides were neither from the Equator, nor from the Atlantic Ocean; therefore he 
suspected incorrectly a passage from Hudson Bay to the Southern Ocean.  
Bernardin seemed unaware that his criticism of others could sometimes apply 
equally to himself. He derides the conviction of Ellis: ‘Il n’en resta pas moins 
persuadé que ce passage existait, ainsi que font les hommes préoccupés de leurs 
opinions, qui se refusent à l’évidence même’ (4:174B). 
Ellis was astonished by the violence of the currents despite a surprisingly calm 
sea: ‘Le cours de ces marées septentrionales de l’Amérique était si violent au détroit 
de Wager, par le 65 degré 37 minutes, qu’il faisait huit à dix lieues par heure. Il le 
compare à l’écluse d’un moulin’ (4:174B). Bernardin attributed this phenomenon to his 
theory of the tides emanating from the polar ice. We understand now that the shape of 
Hudson Strait and the shallow water round the shores of Hudson Bay cause a 
significant rise in the tides entering the harbour.
37
 
In defending his theory of the tides being caused by melting polar ice, 
Bernardin stated that he was not refuting all lunar action: he accepted that phases of 
the moon could influence movements of the seas round our coasts but his conclusion 
was unscientific: ‘Le flux et reflux de la mer suit, sur nos côtes, plutôt le moyen que 
le vrai mouvement de la lune: ailleurs, il obéit à d’autres lois’ (‘Avis de l’Auteur’, in 
Études, OC, I, p. 129B). In Étude 4, Bernardin repeats his theory: ‘Je réduis à deux 
courans généraux ceux de l’Océan. Tous les deux viennent des pôles, et sont produits, 
à mon avis, par la fusion alternative de leurs glaces’ (4:173B). After propounding his 
                                                 
37
 See W. B. Dawson, The Tides of Hudson Bay (Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, 
1902), vol. 8, p. 98. 
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belief that as the ice-capped mountains are the sources of principal rivers, so the sea 
emanates from the poles, he describes the situation in the Atlantic Ocean between 
Europe and America, indicating from the map that the basin of the Atlantic Ocean is 
narrower towards the north and wider to the south, that the projecting part of Africa 
corresponds similarly to the Gulf of Mexico, and the protruding part of South 
America to the Gulf of Guinea. He states that in January in the northern hemisphere, 
ice produces a cupola, whose arc extends more than two thousand leagues over the 
two continents, with varying degrees of depth, increasing to several hundred feet 
beyond the sixtieth degree of latitude. For Bernardin, the experiences of Henry Ellis 
and other northern navigators, who observed mountains of ice in the middle of 
summer, were indisputable proof of his belief:  
 
Il est si considérable, que je me crois fondé à attribuer à sa fusion 
périodique le mouvement général de notre mer et celui de nos 
marées. On peut appliquer de même aux effets de la fusion des 
glaces du pôle austral, qui y sont encore en plus grand nombre, les 
mouvements de son Océan (4:174A). 
 
 
In addition to the experiences of Henry Ellis of violent currents at the latitude of 65 
degrees north, Bernardin noted that Jean-Hughes Linschoten had encountered similar 
phenomena in the Strait of Waigats at 70 degrees north. Bernardin considered this 
incident so significant, that he quotes from the book: ‘Nous observâmes encore une 
fois, au cours de la marée ce que nous avions déja remarqué avec beaucoup 
d’exactitude qu’elle vient de l’est’ (4:174B). Bernardin described Jean-Hugues 
Linschoten as: ‘cet observateur exact’ (4:174B).38 During two voyages, in 1594 and 
1595, to the Strait of Waigats, Spitzbergen, at 70 degrees 20 minutes latitude North, 
with the aim of finding a passage to China, via northern Europe, Linschoten noted that 
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 Linschoten, Voyage des Hollandais au nord, vol. 4, p. 204. 
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the tide came from the East, with the water only slightly salted, the result of great 
quantities of melting ice, which blocked the passage to the Strait. Bernardin 
comments: ‘Linschoten ne tire pas plus de conséquence qu’Ellis de ces marées d’eaux 
à demi douces qui descendent du nord. [...] Il les attribue à une mer qu’il suppose libre 
à l’est, au-delà du Waigats’ (4:174B). It is significant that the sailors, who experienced 
such phenomena, did not form the same conclusions as Bernardin, who was in no 
doubt that the observations of Ellis and Linschoten proved his theory: ‘Il est certain 
que tous les effets que je viens de rapporter ne peuvent venir que des effusions des 
glaces qui environnent le pôle’ (4:175A). 
A comparable testimony came from Guillaume Barents, who accompanied 
Linschoten on another ship and who observed at the Strait of Waigats, Spitzbergen, a 
constant, rapid current of ice, travelling from the East, along the North and South 
coasts of Nouvelle Zemble, an island in the Barents Sea, off mainland Russia. Russian 
fishermen told him that towards the end of October, the Waigats Strait would be 
completely closed but the icebergs were still substantial in July and August: 
‘Beaucoup de ces glaces avaient jusqu’à 36 brasses de profondeur dans l’eau, et 16 
brasses d’élévation au-dessus’ (4:174B).39 The solution has now come to light. In 
September 2007, Russian oceanologists recorded strong tides from Kara Strait to the 




Having studied the reports, Bernardin had the answer: ‘Il est certain que tous 
les effets que je viens de rapporter ne peuvent venir que des effusions des glaces qui 
environnent le pôle’ (4:175A). He was convinced that the force of the melting icebergs 
travelling in July and August contributed to our high tides at the September equinox 
                                                 
39
 One brasse = 160 cm. or 2 yards. 
40
 Eugene G. Morozov, Vadim T. Paka, Victor V. Bakhanov, ‘Strong Internal Tides in the Kara Gates 
Strait’ in Geophysical Research Letters, vol. 35 (American Geophysical Union, 2008). 
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whilst the return to glacial conditions in October accounted for our lower tides. 
Possibly anticipating scepticism, or a suggestion of correlation between tides and 
phases of the moon, Bernardin supported his theory by responding emphatically to 
hypothetical questions:  
 
On peut me demander à présent pourquoi les marées viennent du 
nord et de l’est au nord de l’Amérique et de l’Europe; et pourquoi 
elles viennent du sud sur nos côtes et sur celles de l’Amérique, qui 
sont aux mêmes latitudes (4:175A). 
 
 
One may interpret his use of the words ‘démontrer’ and ‘prouver’ as a strategy to 
convince from unsure ground, but it seems that sincere in his belief, he was dismissive 
of alternative theories:  
 
Il me suffirait d’en avoir dit assez pour prouver que toutes les 
marées ne viennent pas de la pression ou de l’attraction du soleil et 
de la lune sur l’équateur; j’aurais démontré l’insuffisance de nos 
systèmes, qui les attribuai à ces causes: mais je vais remplacer ce 
que je viens de détruire par d’autres observations, et prouver qu’il 
n’y a aucune marée, sur quelque rivage que ce soit, qui ne doive 
son origine aux effusions polaires’ (4:175A).  
 
 
Again, Bernardin turns to a voyager’s observation, in order to prove his 
assertions: ‘Une observation de Dampier servira d’abord de base à mes raisonnemens’ 
(4:175A). He placed great reliance upon observations made by William Dampier, which 
he could study because the work, published in 1697, had been translated into French 
during Dampier’s lifetime.41 Bernardin had possessed, or had acquired, on the 
Marquis de Castries, the French translation of A New Voyage round the World; a 
copy to which he refers in the Voyage à l’Île de France. His entry for 22 June 1768 
reads: ‘J’ai lu cette [sic] après-midi, un article du voyageur Dampier’ (p. 35A). We 
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 William Dampier, Suite du voyage autour du monde, avec un traité des vents qui règnent dans toute 
la zone torride, traduit de l’Anglais (Amsterdam: P. Marret, 1701). 
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know the location of such a translation in 1753. ‘The Travels of William Dampier in 
French translation’ is listed among effects in the ‘Inventaire Après-Décès de Claude-
François Geoffroy, le 25 juin 1753.’42 Bernardin’s reliance on Dampier is interesting 
because one would expect greater consideration to have been given to more modern 
texts. Bernardin explains his preference for this author: ‘L’Anglais Dampier, qui n’est 
pas le premier voyageur qui ait fait le tour du globe, mais qui est, à mon gré, celui qui 
l’a le mieux observé’ (4:173AB). More fortunate than Martens, Dampier received the 
accolade: ‘Le fameux marin Dampier, dont les lumières et les vues, pour le dire en 
passant, ont beaucoup servi au capitaine Cook dans toutes ses découvertes’ (4:174B). 
Dampier was also of service to Bernardin, who had noted especially, Dampier’s 
remarks upon ocean currents: ‘Les baies n’ont presque point de courans, ou si elles en 
ont, ce ne sont que des contre-courans qui vont d’une pointe à l’autre’(4:173B).43 This 
is an example of Bernardin seizing upon voyagers’ observations, which he considered 
supported his theories. Bernardin linked this observation with similar ones from other 
voyagers and concluded that despite the fact that Dampier had referred only to 
tropical areas, the principle could be applied globally: ‘Nous allons généraliser ce 
principe, et l’appliquer aux principales baies des continens’ (4:173B). His reasoning 
was influenced further by Dampier’s report: 
  
Cet habile observateur distingue entre courans et marées: il pose 
pour principe, d’après beaucoup d’expériences qu’il rapporte dans 
son Traité des vents et des marées, que ‘les courans ne se font 
guère sentir qu’en pleine mer, et les marées sur les côtes’ (4:175A).44 
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 David J. Sturdy, Science and Social Status: the Members of the Académie des Sciences 1666-1750 
(Woodbridge, Suffolk: Boydell Press, 1995), p. 339. 
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 William Dampier, Traité des vents et des marées, vol. II, p. 385. 
44
 Bernardin has given details of neither chapter nor page. It would appear that instead of quoting 
directly, he paraphrased. In Traité des vents et des marées, Dampier writes: ‘A cinq lieues de terre on 
n’a point de courans, mais on a la marée,’ chap. 8, p. 147. 
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Bernardin saw this report by Dampier as reinforcement of his theory that polar 
effusions, attracted towards the equator by continual evaporation of water, flow to the 
middle of the Atlantic Ocean, where two opposing currents are formed. He asserts 
that the same situation pertains on a smaller scale, where counter currents cross the 
general current in rivers, and even in streams and lakes. Again, he refers to 
experiences of sailors to support his contention: ‘Ces contre-courans latéraux sont si 
sensibles sur les bords des fleuves, que les bateaux en profitent souvent pour remonter 
contre leur cours’ (4:175B). Having assimilated the reports, Bernardin concluded that 
Dampier had drawn no significance from the counter currents he had met, especially 
between the straits of islands in the Tropics: ‘Je ne crois pas même qu’il ait 
soupçonné l’existence de son courant général, quoiqu’il ait parlé à fond des deux 
courans ou moussons de l’océan Indien’ (4:175B/176A).  
We know that ocean currents are caused mainly by the winds, the North-East 
and South-East Trade Winds producing respectively the North and South Equatorial 
Currents, with the West Wind Drifts arising from the Westerly Winds. Further factors 
are temperature, interaction with other currents, formation of shoreline, varying 
depths of the oceans. We understand that currents, such as the Gulf Stream, can affect 
climate. The Gulf Stream is a current of warm water, which flows from the Gulf of 
Florida, across the Atlantic Ocean, to warm the shores of Britain and North-Western 
Europe. Bernardin never considered other possibilities; dismissed summarily differing 
conclusions, but was convinced that observations made by voyagers, substantiated his 
deductions.  
Proof of counter currents on rivers came from M. de Crèvecœur.45 ‘M. de 
Crèvecœur rapporte qu’il fit 422 milles en quatorze jours, en remontant l’Ohio le long 
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 Michel-Guillaume Jean de Crèvecœur, Lettres d’un Cultivateur américain, vol. III, p. 433. 
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de ses rivages, à l’aide des remoux, qui ont toujours, dit-il, une vélocité égal au 
courant principal’ (4:175B). Vindication for Bernardin regarding lakes came from the 
experience of le père Charlevoix on Lake Michigan.
46
 ‘Il fit huit bonnes lieues dans 
un jour, à l’aide de ces contre-courans latéraux, quoiqu’il eût le vent contraire’ 
(4:175B). His report agreed with those of Dampier and M. de Crèvecœur: ‘Ces grands 
courans [...] ne se font sentir qu’au milieu du canal, et produisent sur leurs bords des 
remoux ou contre-courans dont on profite quand on va terre à terre’ (4:175B).  
Bernardin had studied reports which, he considered would prove the cause of 
Polar effusions: ‘Partout où ces effusions viennent à rencontrer, en allant au midi, 
leurs remoux qui remontent au nord, elles produisent par leur choc les marées les plus 
terribles, et qui ont les mouvemens les plus opposés’ (4:176A).  
Bernardin finds descriptions of these ‘marées les plus terribles’ in northern 
Europe: ‘Pontoppidan dit, qu’il y a, au-dessus de Berghen, un endroit appelé 
Malestrom, très-redouté des marins, où la mer forme un tournoiement prodigieux de 
plusieurs milles de diamètre, et où quantité de vaisseaux ont été engloutis’ (4:176A).47  
On the same subject, Bernardin describes the foaming torrents encountered by 
James Beeverell at the Orkney islands: ‘Il y a [...] deux marées opposées entre elles, 
l’un venant de nord-ouest, et l’autre du sud-est; qu’elles jettent leurs flots fumans 
jusqu’aux nues, [...] elles semblent vouloir convertir le détroit qui les sépare en 
écume’ (4:176A).48 Bernardin deems the report by James Beeverell to be so significant 
in support of his theory that he enlarges upon the experiences in ‘Notes de l’Auteur.’ 
He describes further that on Pomone, or Mainland, Beeverell experienced tides from 
the north-west, which were so violent that: ‘Les flots s’élèvent encore plus haut que 
                                                 
46
 Pierre-François Xavier, père de Charlevoix, Histoire de la Nouvelle France, vol. VI, p. 2. 
47
 Pontoppidan, Histoire de Norvège. No further details are given and there is no information as to 
which volume Bernardin consulted. 
48
 James Beeverell, Délices de l’Écosse, vol. VII, p. 1405. 
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lui’ (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC I, n. 9, p. 485B).49 Bernardin reports further on the 
situation at the northernmost islands, between Phara and Heth: ‘La marée tient un 
cours tout singulier, montant du sud-est au nord-est pendant trois heures seulement, et 
descendant pendant neuf heures entières au sud-ouest’ (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, 
I, n. 9, p. 485B).
50
 The import for Bernardin was that the high tides came from the north-
west, confirming his theory that the general current travels from the North Pole in 
summer, to meet the ice-laden current from the South Pole, resulting in turbulence: 
 
Vous verrez l’action directe de la fonte des glaces du pôle nord sur 
les Orcades, et sa réaction qui s’affaiblit à mesure qu’elle remonte 
vers sa source. Je suis convaincu que ces marées septentrionales 
des Orcades n’arrivent jamais que l’été, lorsque le soleil échauffe 
le pôle nord, et que, l’hiver, les courans du pôle sud doivent y 
produire des effets tout contraires (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, 
n. 9, p. 485B).  
 
 
Having managed to utilize material, which he considered substantiated his 
theory, Bernardin returned to a practised device. ‘Les autres îles de la mer sont dans 
de semblables positions, comme nous le pourrions prouver, si le lieu nous le 
permettait’ (4:176A). 
Overwhelming the reader with further examples, to prove beyond doubt that 
his assumption is correct, Bernardin turns to similar experiences by Columbus and his 
crew, who were en route for the Canaries at the beginning of September 1492:  
 
Il trouva, pendant les premiers jours de sa navigation, que les 
courans portaient au nord-est. Quand il fut à deux ou trois cents 
lieues de terre, il s’aperçut qu’ils se dirigeaient vers le sud; ce qui 
effraya beaucoup ses compagnons, qui croyait que la mer se portait 
là vers un précipice. Enfin aux approches des îles Lucayes, il 
retrouva les courans portant au nord. On peut voir le journal de son 




                                                 
49
 James Beeverell, Délices de l’Écosse, vol. VII, p. 1421. 
50
 James Beeverell, Délices de l’Écosse, vol. VII, p. 1424. 
51




The reports are factual. None contains Bernardin’s interpretation. However, his theory 
remains constant: 
 
Je pense que ce courant général qui flue de notre pôle en été avec 
tant de rapidité, et qui est si violent vers sa source [...] traverse la 
ligne équinoxiale, d’autant qu’il n’y est point arrêté par les 




Bernardin learned from Froger that in Brazil the currents follow the sun: ‘Ils vont au 
sud quand il est au sud, et au nord quand il est au nord’ (4:176B).52 Bernardin includes 
observations from Guillaume Schouten, who discovered the Strait of Le Maire, off 
Antarctica, in 1661: ‘Dans l’été du pôle austral, les marées portent au nord’ (4:176B). 
In order to illustrate the opposing situation in winter, Bernardin cites observation by 
Amédée-François Fraisier, or Frézier, in May 1712: ‘Les marées portaient au sud et 
venaient du nord’ (4:176B). Bernardin used a plethora of accounts from voyagers to 
support his theories, although in truth, they were no support, for it was Bernardin who 
interpreted their observations to reinforce his conviction. 
It is interesting to note how Bernardin emphasized the credibility of the 
sailors, whose accounts he selected. Frédéric Martens reported the direction of 
currents: ‘positivement’ (4:174A). James Beeverell reported an occurrence 
‘positivement’ (4:176A). Dampier was: ‘cet habile observateur’ (4:175A). His Traité des 
vents et des marées was ‘excellent’ (4:173B). Le père Charlevoix gave: ‘de judicieuses 
observations sur le Canada’ (4:175B). Jean-Hugues Linschoten is described as: ‘cet 
observateur exact’ (4:174B). Bernardin’s information about the degree of salinity of the 
sea comes: ‘suivant les expériences modernes de l’intéressant M. de Pagès’ (4:192A). 
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 François Froger, Voyage à la mer du Sud. Bernardin does not specify chapter or page. 
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Such endorsements were possibly intended to persuade readers to accept Bernardin’s 
conclusions, based as they were on such reliable sources. 
We understand today that tides are caused by the gravitational pull of the 
moon and the sun, with the moon exerting the stronger force because of the greater 
distance of the sun from the earth. Spring, or exceptionally high tides occur when the 
sun and moon pull together on the same part of the ocean, whereas Neap, or small 
tides are due to the sun and moon acting against one another. 
Bernardin’s theory of the tides involved extensive reading from which he drew 
conclusions, which he considered irrefutable. Allied references to the moon he 
dismissed but his responses were unscientific. He relates that in January 1688, on the 
coasts of New Holland (Australia), Dampier had observed with astonishment: ‘La 
plus grande marée, qui venait de l’est-quart-nord, n’arriva que trois jours après la 
pleine lune’ (4:177B).53  Bernardin’s response was to refrain from comment: 
 
Je ne dirai rien de l’intermittence de ces effusions polaires, qui 
donnent sur nos côtes deux flux et deux reflux [...] dans l’espace de 
vingt-quatre heures [...] ni des autres rapports que ces périodes du 
pôle ont avec les phases de la lune, surtout lorsqu’elle est pleine 
[...] il me faudrait rapporter une suite d’observations et de faits qui 
me mèneraient trop loin (4:177B). 
 
 
Bernardin’s attitude towards similar reports, four years later than those of Dampier, of 
‘Le Hollandais Abel Tasman, en janvier et février 1692’ was no less obdurate: ‘Je 
m’engagerai encore bien moins à parler des marées du pôle austral, qui, dans l’été de 
ce pôle, en pleine mer viennent immédiatement du sud et du sud-ouest par grosses 
boules’ (4:177B). Bernardin allowed that the heat from the sun and moon might affect 
the polar ice, with consequent tides:  
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 Dampier, Traité des vents et des marées, bk. 2, pp 378-379. ‘Ces vents de terre et de mer sont un 
effet particulier de la Providence dans cette partie du monde.’ 
155 
 
La cause de leurs mouvemens ne dépend point de l’attraction ou de 
la pression du soleil et de la lune sur cette partie de l’Océan [...] 
elle semble dépendre entièrement de la chaleur combinée de ces 
mêmes astres sur les pôles du monde’ (4:178A). 
 
 
Bernardin’s position regarding the cause of the tides, was revealed at the outset: 
 
 
Je ne détruis en rien l’action de la lune sur les mers; mais, au lieu 
de la faire agir sur les mers froides de l’équateur, par une attraction 
astronomique qui ne produit pas le moindre effet sur les 
méditerranées et les lacs de la zone torride même, je la fais agir sur 
les mers gelées des pôles, par la chaleur réfléchie du soleil, 
reconnue des anciens (‘Avis de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 129B). 
 
Possibly to denigrate opposing theories or inconvenient observations, Bernardin 
remarks that he has found many inconsistencies in voyagers’ accounts:  
 
Ces phénomènes présentent, dans les journaux des voyageurs les 
plus éclairés, une obscurité perpétuelle et une multitude de 
contradictions, lorsque ces mêmes voyageurs veulent en rapporter 
les causes à la pression constante de la lune et du soleil sur 




Whilst criticizing other people for intransigence, Bernardin himself failed to 
consider further possibilities. As a mathematician, it was not beyond his expertise to 
correlate over a period, dates of moon phases with tides, when an alternative solution 
would clearly have emerged. 
Bernardin was equally dogmatic about the shape of the earth. As we know 
today, gravity tends to result in a perfect sphere, but rotation distorts. Because of 
centrifugal force, and because the earth rotates around its axis, gravitational 
acceleration is less at the equator than at the poles, hence the earth is flattened at the 
poles and bulges at the equator, making it an oblate spheroid. Bernardin selected 
observations from voyagers, which supported his belief that the poles were elongated.  
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One such came from Childrey: ‘Ce naturaliste suppose, comme moi, que la terre est 
couverte de glaces aux pôles, à une telle hauteur, que sa figure en est rendue 
sensiblement ovale’ (4:179A).54 Childrey’s supposition evolved also from observations 
by Tycho-Brahé and Kepler in 1588 and 1624 respectively. Bernardin was so 
convinced by this that he quoted both the Latin and French texts: ‘La durée de son 
obscurité totale fut fort courte, mais le reste de la durée de devant et d’après 
l’obscurite totale le fut encore davantage; comme si la terre était elliptique’ (4:179A).  
We learn also that Bernardin concurred with the reasoning of Tycho-Brahé and 
Kepler: ‘Je m’appuie [...] des observations de Tycho-Brahé et de Kepler, qui ont vu 
l’ombre de la terre ovale sur les pôles dans des eclipses centrales de lune’ (‘Explication 
des figures’, in Études, OC, I, p. 505A). 
Bernardin was accurate when he connected the solstices with neap tides. He 
was correct also when he stated that it is coldest at the time of the winter solstice. 
Without his revelation, one understands that winter is the coldest time of year, with 
consequently the most ice at the relevant pole. Bernardin’s observations are correct 
but not his analysis. He had given no thought to the fact that solstices occur twice a 
year in each hemisphere, whilst neap tides arrive twice each month in the first and 
third quarters of the moon. He had not connected the phases of the moon, which are 
plainly seen, to tidal movements: ‘Je ne dirai rien de l’intermittence de ces effusions 
polaires, qui donnent sur nos côtes deux flux et deux reflux, à peu près dans le même 
temps que le soleil, faisant le tour du globe sur notre hémisphère’ (4:177B). 
Bernardin’s theories regarding the creation of the world, the shape of the 
globe, the cause of the tides, resulted from his analysis of physical features, supported 
by selective reading. From remarks in the Études we recognize his belief in a Divine 
Creator. Despite the undoubted sincerity of his conviction, it proved constructive 
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when he wished to reinforce an assertion, or to camouflage an uncertainty. Thus, 
Bernardin ignores awkward facts, or attributes them to a Divine Will. Discussing the 
direction of ocean currents, and the fact that bays provide shelter for ships, he 
personifies Nature: ‘C’est pour cette raison que la nature a placé dans leurs fonds les 
embouchures dans la plupart des fleuves’ (4:185B). Noting that the highest tides occur 
during the equinoxes, when there is least ice at the Poles, and that the rate of thawing 
depends upon the season in each hemisphere, Bernardin attributes the greater quantity 
of ice at the South Pole to the six fewer days of sunlight there. Unable to provide a 
scientific answer to this phenomenon, he resorts to Providence: ‘Si l’on me demande 
maintenant pourquoi le soleil ne partage pas également sa chaleur et sa lumière aux 
deux pôles, j’en laisserai chercher la cause aux savans; mais j’en attribuerai la raison à 
la bonté divine’ (4:177A). One might consider such remarks to be escape routes, for 
they create insurmountable barriers to any opposition, since no sceptic would wish to 
argue against the Will of God, although one might question how Bernardin was so 
well-informed on the subject. 
Although Bernardin was mistaken, his theories of the shape of the earth and 
the cause of the tides were the result of much reading and deliberation. Having 
reached what he considered to be a satisfactory solution, he reflected no further but 
selected material from the observations of others, which he considered supported his 
ideas. It is ironical that several critical remarks in the Études, directed to others, were 
equally applicable to Bernardin; a fact to which he would certainly have been 
oblivious: ‘Il est aisé d’apercevoir que la plupart des lois que nous avons données à la 
nature ont été tirées, tantôt de notre faiblesse, et tantôt de notre orgueil’ (9:257A). It is 
improbable that Bernardin included himself in the ‘notre.’ Bernardin would also have 
been unaware that an inference might be drawn from a further criticism: ‘Il semble 
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que la philosophie ait affecté, de tout temps, de chercher des causes fort obscures pour 
expliquer les effets les plus communs, afin de se faire admirer du vulgaire’ (9:266B). 
Bernardin makes astute use of other writers. By ignoring his sources, he 
appears erudite. When he considers that texts corroborate his theories, he gives a 
plethora of information, often misrepresenting the reality of what has been observed. 
When the opposite situation pertains, he is dismissive. When he encounters direct 
refutation he is overtly critical. For someone who considered himself a mathematician 
and a scientist, his intransigence is surprising. Having spent years in accumulating 
evidence in support of his theories, it seems that he never evaluated conflicting 
possibilities.  
However, concerning these invalid theories, an interesting letter has been 
brought to my attention, which presents a further conundrum. Written to Bernardin 
nearly a decade after publication of the Études by a respectful, young man of twenty- 
three, it raises the possibility that Bernardin had read, been influenced by, and used 
material from, an unidentified book, which supported his theories, but of which, no 
mention exists in the Études, in his other works, or by Aimé-Martin:  
 
Hier, en cherchant dans un magasin de vieille librairie, je tombai 
sur un ouvrage in-8 de cent et quelques pages, imprimé à La Haye 
en 1771, avec ce titre: ‘Dissertation sur la figure de la terre’, ou 
l’on prouve que d’après les expériences faites au Pérou et Cercle 
Polaire, cette planète devait être allongée sur les pôles. [...] J’ai 
acheté ce livre. [...] Le style en est fort semblable au vôtre, et la 
manière de penser non seulement sur l’allongement de la terre aux 
pôles, mais encore sur l’attraction par rapport aux marées et aux 
lois de la pesanteur de Newton. Cependant, ai-je dit à quelqu’un, si 
M. de Saint-Pierre était l’auteur de cet ouvrage, ou même, s’il l’eût 
connu, il en aurait parlé dans ses études, et c’est ce qu’il n’a fait 
dans aucun endroit; il est donc présumable qu’il ne le connaît pas.55 
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5.1 General aspects 
 
Bernardin was well informed about aspects of the natural world, largely through 
personal observation on his travels but such knowledge of the vegetable and animal 
kingdoms could hardly have equipped him to undertake a work of the magnitude of 
the Études de la nature, especially as by his own admission in the Voyage à l’Île de 
France he lacked botanical expertise: ‘Avant d’aller plus loin, observez que je ne 
connais rien en botanique.’1 One concludes that over the years he had made efforts to 
overcome the deficiency: ‘Quoique mon ignorance des moyens que la nature emploie 
dans le gouvernement du monde soit plus grande que je ne puis le dire, il suffit 
cependant de jeter les yeux sur les cartes et d’avoir un peu lu’ (1:167B). This is a patent 
understatement of the amount of material, which he must have studied. In Étude 10, 
Bernardin reminds the reader of his limited competence. One would not associate 
Bernardin with humility; therefore the passage may perhaps be viewed as a rhetorical 
tactic to impress the reader with his proficiency, thereby encouraging a favourable 
reception for the work: 
 
Je demande beaucoup d’indulgence. J’entreprends d’ouvrir une 
carrière nouvelle. Je ne me flatte pas d’y avoir pénétré fort avant. 
Mais les matériaux imparfaits que j’en ai tirés pourront servir un 
jour à des hommes plus habiles et plus heureux, à élever à la nature 
un temple plus digne d’elle. Lecteur, rappelez-vous que je ne vous 
en ai promis que le frontispice et les ruines’ (10:269B/270A).  
 
 
The references to ‘les ruines’ and ‘le frontispice’ are obscure until one considers the 
clause: ‘Lecteur, rappelez-vous.’ One recollects the plan, which Bernardin intended to 
adopt for the Études: ‘Descriptions, conjectures, aperçus, vues, objections, doutes, et 
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 Voyage à l’Île de France, letter 7, 15 September 1768, p. 45B. 
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jusqu’à mes ignorances, j’ai tout ramassé; et j’ai donné à ces ruines le nom d’Études’ 
(1:143A). The word ‘ruines’ seems inappropriate to describe the material amassed for 
his project. Manuscripts reveal meticulous observations made over many years. A 
temple disintegrates into ruins: ruins do not form a temple, but I interpret his 
reference to a realization that his initial ambitious plan: ‘Le projet d’écrire une 
histoire générale de la nature’ was unachievable. With regard to ‘le frontispice’, 
Bernardin had asked for his readers’ tolerance over a condensed description of the 
procedure he proposed for the Études: ‘Si, dans l’exposé rapide que j’en vais faire, le 
lecteur trouve un peu de sécheresse, [...] elle est une suite nécessaire de tout abrégé’ 
(1:143A). Also, Bernardin informs Hennin that April or May will be the projected 
deadline for ‘le frontispice de ce temple rustique que j’eleve (sic) à la nature.’2 
One has also to remember the Harmonies de la nature, which was published 
posthumously. Souriau considers the ‘ruines’ to be excerpts salvaged from l’Arcadie, 
a pre-conceived, substantial work, which proved unachievable at the time. Were this 
the case, the word would be appropriate when applied to the Études.
3
 Mark Darlow 
maintains: ‘The work began as fragments initially intended for Bernardin’s l’Arcadie 
and were prepared separately when Bernardin split with the Encyclopédistes after 
quarrels over issues such as Providence. They began to find a definitive form around 
1782.’4 According to Joanna Stalnaker: ‘As ruins, the Études de la nature looks back 
with nostalgia to the Buffonian model of a general history of nature. But as a 
collection of sketches, it lays the groundwork for a new approach to natural history.’5 
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In Étude 1, which details the form and content of the Études, and which would 
probably have been revised last, Bernardin reiterates his insufficiency: ‘La nature est 
infiniment étendue, et je suis un homme très-borné. Non-seulement son histoire 
générale, mais celle de la plus petite plante, est bien au-dessus de mes forces’ (1:133A). 
Such continued protestations reinforce my opinion that in order to increase admiration 
for his work, Bernardin was proposing the Études as the erudition of a neophyte. 
However, in a previous letter to Hennin, whom he had no need to impress and with 
whom he seemed always to be candid, Bernardin described his progress and his 
methods: 
 
Je viens de mettre en ordre les préliminaires d’un ouvrage qui 
m’occupe depuis neuf ans et qui a pour épigraphe Miseris 
succurrere disco [...] Ma manière d’étudier la nature est, j’ose dire, 
si lumineuse, que, quoique j’ignore, par exemple le nom de la 
plupart de nos plantes, je peux, à leur simple inspection, déterminer 
si elles sont destinées à végéter à l’ombre ou au soleil, dans les 






The Études are presented as thematic, with sections devoted to botany, 
zoology, entomology and ichthyology, but such divisions overlap frequently and 
unexpectedly. Although in 1768 his knowledge of botany had been deficient, we learn 
from the Voyage à l’Île de France that his interest had been aroused: ‘J’ai écrit sur les 
plantes et les animaux, et je ne suis point naturaliste. L’histoire naturelle n’étant point 
renfermée dans des bibliothèques, il m’a semblé que c’était un livre où tout le monde 
pouvait lire.’7 Bernardin benefited from the shared expertise of Pierre Poivre, the 
Intendant of the Île de France, and by his later friendship and botanical excursions 
around Paris with Rousseau. With regard to zoology, apart from personal observation, 
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Bernardin relied upon written accounts from other travellers. His interest in the 
relationship between plants and insects was evident when he described their action on 
his strawberry plant in Paris; a study to which he devoted three weeks: ‘J’aperçus sur 
un fraisier, qui était venu par hasard sur ma fenêtre, de petites mouches si jolies, que 
l’envie me prit de les décrire’ (1:133A). With regard to ichthyology, as a result of his 
voyages Bernardin was in a position to describe reliably the outward appearance and 
superficial behaviour of a variety of fish and aquatic mammals, which he sighted on 
his voyage to Mauritius and to which, in addition to reports of daily detections 
recorded in the letters, he devoted a section in the Voyage à l’Île de France.8 
However, despite his facility for accurate observation, Bernardin had no apparent 
access then to the detailed knowledge, which he acquired later for descriptions in the 
Études. 
He acknowledges debts to authors of travel books but some details and 
anecdotes in the Études are presented without such candour. One must therefore seek 
additional sources of his information. His anatomical descriptions of plants, insects, 
quadrupeds, birds and fishes lead one logically to the supposition that Bernardin had 
consulted authors such as Linnæus, Buffon, Pluche, Rondelet and articles in the 
Encyclopédie, and given the proliferation of such works in the period, perhaps others. 
A close reading of the Études reveals some of his sources and negates the possibility 
of others.  
The Études de la nature may be more accurately described as a philosophy of 
nature and in addition to providing information regarding physical appearance, habitat 
and habits of creatures, its appeal lies in the various diversions into anecdotes 
concerning relationships of animals with plants, with each other and with humans; of 
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humans in a natural environment and in society; related overtly or in the guise of 
fables or anecdotes. This versatile approach created interest and brought success, 
whereas a plethora of anatomical facts would have produced an antithesis. Robert 
Niklaus remarked:‘Bernardin de Saint-Pierre has a gift for conveying feeling and 
depicting nature.’9  
Despite Barine’s assertion to the contrary, there are in my view, clear 
indications in the Études that Bernardin was familiar with l’Histoire naturelle by 
Buffon.
10
 Bernardin would surely have had in mind Buffon’s Histoire naturelle when 
refuting the theory that the earth was formed by fragments of the sun, expelled after 
collision with a comet, for one notes similarities of expression and sequence of 
thought. Introducing the section on the formation of planets, Buffon writes: ‘Il est 
nécessaire de donner quelques idées générales sur la formation, le mouvement et la 
figure de la terre et des planètes.’11 Buffon continues: La terre et les planètes au sortir 
du soleil étoient donc brûlantes et dans un état de liquéfaction totale, cet état de 




Bernardin does not identify ‘le célèbre écrivain’ whose ideas he contests, and 
we discover this to be a frequent strategy in the Études, which enables him to criticize 
others with impunity: 
 
Il ne me reste plus qu’à détruire l’opinion de ceux qui font sortir la 
terre du soleil. Les principales preuves dont ils l’appuient sont ses 
volcans, ses granits, les pierres vitrifiées répandues à sa surface, et 
son refroidissement progressif d’année en année. Je respecte le 
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célèbre écrivain qui l’a mise en avant; mais j’ose dire que la 
grandeur des images que cette idée lui a présentées a séduit son 
imagination’ (4:193B). 
 
Reflecting that humans can know only what nature currently reveals to them; 
that past and future are intentionally impenetrable mysteries, Bernardin makes a direct 
reference to Les Époques de la nature: ‘Nous cherchons une jeunesse à ce qui a 
toujours été vieux, une vieillesse à ce qui est toujours jeune, des germes aux espèces, 
des naissances aux générations, des époques à la nature; mais quand la sphère où nous 
vivons sortit de la main divine de son auteur, tous les temps, tous les âges, toutes les 
proportions s’y manifestèrent à la fois’ (1:156B, 157A). 
Buffon writes:  
 
Dans l’histoire naturelle il faut fouiller les archives du monde, tirer 
les entrailles de la terre les vieux monumens, recueillir leurs débris, 
et rassembler en un corps de preuves tous les indices des 
changemens physiques qui peuvent nous faire remonter aux 
différens âges de la nature.
13
 [...] La nature étant contemporaine de 
la matiere, de l’espace et du tems, son histoire est celle de toutes 
les substances, de tous les lieux, de tous les âges. Si nous 
l’embrassons en toute son étendue, nous ne pourrons douter qu’elle 
ne soit aujourd’hui très-différente de celle qu’elle étoit au 
commencement et de ce qu’elle  est devenue dans la succession de 






Although Bernardin has prudently abstracted few phrases from Buffon, his 
contemporary, one perceives a remarkable similarity between the two extracts.  
With regard to the animal world, there is the possibility of further 
appropriation as Bernardin’s description of the toucan is surprisingly similar to that of 
Buffon: ‘Ce bec est en général beaucoup plus gros et plus long à proportion du corps. 
                                                 
13
 Buffon, Les Époques de la nature, 2 vols. (Paris: l’Imprimerie Royale, 1780), vol. 1, p. 1. 
14
 Buffon, Les Époques de la nature, vol 1, p. 4. 
165 
 
[...] Dans toute sa longueur il est plus large que la tête de l’oiseau.’15 Referring to 
toucans, Bernardin writes: ‘La plupart sont sans proportions. Les uns ont des têtes et 
des becs énormes, comme le toucan’ (3:165B). Understandably, Bernardin would have 
had to be circumspect with regard to encroaching upon the acclaimed work of a 
contemporaneous figure, since readers would have instantly recognized blatant 
similarities. This may explain why Bernardin placed such emphasis in the Études 
upon botany, since that subject, especially his approach to it, was dissimilar to the 
areas of Buffon’s work.16 Joanna Stalnaker sees a correlation between Buffon’s 
‘Premier Discours’ in his Histoire Naturelle and Bernardin’s ‘Plan de mon ouvrage’ 
in Etude 1. Moreover, she perceives a significant omission in Bernardin’s proposal to 
emulate ‘plusieurs modernes célèbres.’ She writes: ‘Buffon was undoubtedly the most 
important of these modern naturalists, and Saint-Pierre’s failure to cite his eminent 
predecessor betrays a certain “anxiety of influence.”’17 
I find evidence that Bernardin had read Pluche and used the author to a 
remarkable extent.
18
 There are similarities of expression, construction and anecdotal 
material. Bernardin may have been influenced in his digressions and anecdotes by 
reading Pluche’s declared intention to avoid: ‘Une connoissance froide et stérile.’19 
He may also have drawn inspiration from the plan of the Spectacle de la nature. The 
nine volumes, with two parts being incorporated into volume eight, deal successively 
with animals and plants; the exterior and interior of the earth; the sky and different 
parts of the Universe related to the needs of man; man considered by himself; man in 
society and man in society with God. Furthermore, the expression l’Auteur de la 
                                                 
15
 Buffon, Histoire naturelle, vol. 22, p. 111. 
16
 Proof that Bernardin had consulted Buffon comes from his manuscript notes, one page of which 
deals with volcanoes and is entitled: ‘Tiré de Buffon.’ See Folder 105, fiche 174, image 011.  
17
 Joanna Stalnaker, The Unfinished Enlightenment, p. 72. 
18
 Noël-Antoine Pluche, Le Spectacle de la nature, 9 vols (Paris: Veuve Estienne, 1745-1750).  
19
 Noël-Antoine Pluche, Le Spectacle de la nature, vol. 1, Preface, p. xxii. 
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nature is used in both works, although one has to accept that the term was commonly 
used in all works of this sort.
20
  
Both works commence with an examination of insects. Pluche describes flies, 
with their unexpected colours: ‘leurs ornemens de tête, l’azur, le verd, ‘le rouge, l’or, 
et l’argent.’21 Bernardin proceeds in a similar manner and includes the same colours: 
‘Les mouches que j’avais observées étaient toutes distinguées les uns des autres par 
leurs couleurs, leurs formes et leurs allures. Il y en avait de dorées, d’argentées [...] de 
bleues, de vertes’ (1:133B). Both inspect more closely with a microscope: ‘Regardez 
avec une loupe la tête d’une mouche commune.’22 Bernardin writes: ‘Je ne pouvais 
apercevoir qu’au microscope’ (1:134A). 
Bernardin appears to have borrowed an anecdote from Pluche:  
 
Qu’on observe une poule d’Inde à la tête de ses petits: on lui 
entend quelquefois pousser un cri lugubre dont on ignore la cause 
et l’intention. Aussi-tôt tous ses petits se tapissent sous les 
buissons, sous l’herbe, sous ce qui se présente, ils disparoissent 
tous: ou s’il n’y a pas de quoi les couvrir, ils s’étendent par terre et 
contrefont les morts. On les voit dans cette posture sans branler 
pendant des quarts d’heure entiers, et souvent beaucoup plus. La 
mère cependant porte ses regards en haut d’un air allarmé: elle 
redouble ses soûpirs: elle réitère ce cri qui abbat tous ses petits. Les 
personnes qui remarquent l’embarras de cette mère, et son attention 
inquiéte, cherchent dans l’air ce qui peut y donner lieu: et enfin on 
apperçoit sous les nuës qui traversent l’air un point noir qu’on a 
peine à démêler. C’est un oiseau de proie que son éloignement 
dérobe à notre vûe, mais qui n’échappe ni à la vigilance, ni à la 





                                                 
20
 See Pluche, Le Spectacle de la nature, ‘L’intention de l’Auteur de la nature ne pouvoit être mieux 
marquée’, premier entretien, p. 23. See OC, I, Études de la nature, ‘Ne semble-t-il pas que des concerts 
de louanges devraient s’élever jour et nuit des voûtes de nos hôtels vers l’Auteur de la nature? Étude 2, 
p, 164B. With at least fifteen further examples throughout the Études, I shall use this as one illustration. 
21
 Pluche, Le Spectacle de la nature, p. xxvi. 
22
 Pluche, Le Spectacle de la nature, p. 13. 
23
 Pluche, Le Spectacle de la nature, entretien 5, p. 283. 
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Bernardin refutes the theory propounded by d’autres philosophes, that the positive or 
negative reactions of animals and even of men depend on similarity or dissimilarity of 
form. Concept and language evoke the work of Pluche: 
 
Si leurs amitiés naissent de leurs ressemblances, pourquoi la poule, 
qui se promène avec sécurité, à la tête de ses poussins, autour des 
chevaux et des bœufs d’une métairie, qui, en marchant, écrasent 
assez souvent une partie de sa famille, rappelle-t-elle ses petits 
avec inquiétude à la vue d’un milan enplumé comme elle, qui ne 
paraît en l’air que comme un point noir, et que la plupart du temps 
elle n’a jamais vu? (1:139A). 
 
 
A further apparent coincidence occurs with descriptions of the mainly arboreal 
woodpecker: ‘Le piverd qui a une toute autre façon de vivre, est tout différemment 
construit. [...] Cet oiseau tire sa substance des petits vers ou insectes qui vivent dans le 
cœur de certaines branches, et plus communément sous l’écorce du vieux bois.’24 
Bernardin chose to include in his description the same birds, albeit from a different 
perspective, so as an isolated example his selection would not be worthy of comment: 
‘Ceux [...] qui vivent sur des fonds embrunis, ont des couleurs brillantes, comme les 
mésanges bleuâtres et les piverts qui grimpent sur l’écorce des arbres pour y chercher 
des insectes etc.’(10:292A). 
Pluche considers next the heron: ‘Tout au contraire du piverd le héron est haut 
monté. Il a les jambes et les cuisses très-longues, [...] un long cou. Le héron vit des 
grenouilles, des coquillages et des poissons qu’il peut trouver dans les marais.’25 
Bernardin describes the heron in similar vein: ‘Il fallait de longues jambes, et de longs 
cols aux hérons, [...] et aux autres oiseaux qui marchent dans les marais, et qui 
cherchent de la proie au fond de leurs eaux’ (6:210A). 
                                                 
24
 Pluche, Le Spectacle de la nature, entretien 11, p. 295. 
25
 Pluche, Le Spectacle de la nature, entretien. 11, p. 296 
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The Études evince further similarities with Le Spectacle de la nature with 
mention of the humming bird, the ostrich, the nightingale, birds of the night, birds of 
passage and their mysterious knowledge of times to migrate and routes to follow. 
Each subject alone would occasion no comment but when one contemplates the 
entirety, one suspects significant exploitation by Bernardin. Suspicion of Bernardin’s 
misappropriation becomes even more apparent when one reads the section on 
quadrupeds. Pluche mentions the elephant in association with domestic animals: ‘Je 
veux vous parler de l’éléphant qu’on accoutume, si on veut, à obéir à un enfant.’26 
Bernardin produces: ‘Un éléphant se laisse conduire en Asie par un petit enfant’ 
(10:303A). 
However, Bernardin amassed much material from diverse sources, Pluche 
being one of many. Much was the result of accurate personal observation, which had 
been developed by his training as a military engineer. Although the source of the 
elephant episode was not identified, Bernardin witnessed wild animals behaving 
unusually: 
 
J’ai vu au cap de Bonne-Espérance, dans la ville même du Cap, les 
rivages de la mer couverts d’oiseaux de marine qui se reposaient 
sur les chaloupes, et un grand pélican sauvage qui se jouait auprès 
de la douane avec un gros chien (10:303A).  
 
His opinion that birds are generally found in proximity to human habitation was based 
on personal experience:  
 
J’ai fait plus de six cents lieues dans les forêts de la Russie, et je 
n’y ai jamais vu de petits oiseaux qu’aux environs des villages. En 
faisant la visite des places, dans la Finlande russe, avec les 
généraux du corps de génie où je servais, nous faisions quelquefois 
vingt lieues dans un jour, sans rencontrer sur la route ni village ni 
oiseaux. Mais quand nous apercevions voltiger des moineaux dans 
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 Pluche, Le Spectacle de la nature, entretien. 12, p. 352. 
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Bernardin approached the subject of natural history from his own observations 
during his travels, from voyagers’ descriptions, and from specialist books but he 
studied neither plant nor animal in isolation: ‘Pour étudier la nature avec intelligence, 
il en faut lier toutes les parties ensemble’ (9:268B). His fundamental belief in the 
harmony of nature directed by a Divine Power is revealed throughout the Études: ‘Le 
système des harmonies de la nature, dont je vais m’occuper, est, à mon avis, le seul 
qui soit à la portée des hommes’ (9:268B). Harmony is defined as the agreeable effect 
of apt arrangement of parts. Bernardin saw such harmony through contrasts: ‘La 
nature, pour distinguer les harmonies, les consonnances et les progressions des corps 
les unes des autres, les fait contraster’ (10:291B). Repetitions of the same harmonies 
result in des consonnances: ‘Les consonnances nous plaisent plus que les simples 
harmonies, parce qu’elles nous donnent les sentimens de l’étendue et de la Divinité’ 
(10:284A). He explains concert, or agreement: ‘Le concert est un ordre formé de 
plusieurs harmonies de divers genres. [...] Chaque ouvrage particulier de la nature 
présente, en différens genres, des harmonies, des consonnances, des contrastes, et 
forme une véritable concert’ (10:307B). The pleasure given by an organism is subject to 
human judgment: ‘Quoique la convenance soit une perception de notre raison, je la 
mets à la tête des lois physiques parce qu’elle est le premier sentiment que nous 
cherchons à satisfaire en examinant les objets de la nature’ (10:270A). It has an added 
importance: ‘Cette loi de convenance a été la source de toutes nos découvertes’ 
(10:320A). Eric Fougère provides his interpretation of Bernardin’s meaning: 
‘Convenance est, chez Bernardin de Saint-Pierre, un mot qui désigne en même temps 
la démarche intellectuelle et la réalité d’observation permettant de lier la singularité 
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des formes vivantes à la généralité de lois dont la variation fait jouer des contrastes 
analogiques.’27 
Bernardin defines reason: ‘Raison ne signifie autre chose que le rapport ou la 
convenance des êtres’ (10:270A). Bernardin regards these as the laws of nature, decreed 
by Providence: ‘La source de toutes les convenances, qui est la Divinité même’ 
(10:270B). We note continual references to a Divine Being: ‘Un Providence 
admirable’(1:159B). ‘J’établis des preuves de l’immortalité de l’âme et de la Divinité’ 
(1:161B). ‘Les besoins de l’homme attestent la providence d’un Être suprême’ (8:255B). 
‘Il y a dans certaines plantes des parties [...] qui sont, comme tout le reste de ses 
ouvrages, des preuves de la sagesse et de la providence de son Auteur’ (11:361A). With 
regard to plants alone, Bernardin considers that laws relating to their ‘harmonies 
générales’ should convince us of ‘une intelligence infinie’, which directs a multitude 
of further laws. However, at times his fervent belief borders on obsession: ‘Lecteur 
[...] pénétrez-vous bien de cette vérité: DIEU N’A RIEN FAIT EN VAIN. Un savant avec 
sa méthode se trouve arrêté dans la nature à chaque pas; un ignorant avec cette clef 
peut en ouvrir toutes les portes’ (11:324B/325A). I perceive this remark as rhetorical 
nonsense and it seems a further denigration of his targets: the savans, whilst he has 
the key to unlock the secrets of nature. 
Bernardin’s observations of plant and animal life were both meticulous and 
imaginative. His scientific training enabled him to observe with accuracy yet with an 
enquiring mind. He was interested in all aspects of nature. He explored beyond 
outward appearances to consider relationships between plant with plant, plant with 
environment, and plant with animal. For example, reflecting that the sun dries 
                                                 
27
 Eric Fougère, ‘La nature à l’épreuve des îles’, in Bernardin de Saint-Pierre et l’océan indien, Actes 
du colloque international organisé à La Réunion, textes réunis par Jean-Michel Racault, Chantal Meure 
et Angélique Gigan (Paris: Garnier, 2011), 287-300 (p.291). 
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humidity, he ponders over the differences between the properties of a peach and a 
coconut:  
 
Comment arrive-t-il donc que dans une pêche exposée à son action, 
la pulpe soit fondante au dehors, et le noyau qui est caché au-
dedans soit très-dur, tandis que le contraire arrive dans le fruit du 
cocotier, qui est plein de lait au dedans, et revêtu en dehors d’une 
écale dure comme une pierre? (9:263B). 
 
 
Such contemplation leads him to reflect similarly upon the situation with animals, 
whose vulnerable fur, feathers and eyes are exposed to the sun’s rays. Further 
consideration relates to the reasons for situating plants on earth, from the delicate to 
the ligneous, and the robust corals, and madepores or reef corals, along the shores in 
the tropics, when the opposite arrangement would have seemed more sensible. 
Bernardin offers a solution: ‘Si ces analogies avaient lieu, les deux élémens seraient 
inhabitables en peu de temps; ils seraient bientôt comblés par leur propre végétation’ 
(9:263B). This novel strategy is repeated in the Études and was probably intended to 
surprise: to engage the reader’s interest and to encourage comparable reflection about 
the apparent incongruities existing on earth. However, it was a unique approach to the 
study of natural history. 
As one would expect, in the Études are many examples of his personal 
observations, which serve to enhance his authority as an exponent of the natural world 
and to demonstrate his extensive travels:  
 
Avant que j’eusse voyagé dans les pays du nord, je me figurais, 
d’après les lois de notre physique, que la terre devait y être 
dépouillée de végétaux par la rigueur du froid. Je fus fort étonné 
d’y voir les plus grands arbres que j’eusse vus de ma vie. [...] Cette 
forêt de sapins couvre la Finlande, l’Ingrie, l’Estonie, tout l’espace 
compris entre Pétersbourg et Moscou, et de là s’étend sur une 
grande partie de la Pologne, où les chênes commencent à paraître, 
comme je l’ai observé moi-même en traversant ces pays (5:203A). 
 
 172  
As he was one of the most comprehensively travelled people of his age, since 
unlike so many of the contemporary explorers, he had travelled by land and by sea, it 
is unsurprising that Bernardin’s diverse observations and experiences would be 
incorporated in the Études de la nature, heralded by: ‘J’ai observé’, ‘j’ai vu’, ‘j’ai 
remarqué’, ‘j’ai éprouvé’, ‘j’ai mangé’, ‘j’ai trouvé’, ‘j’ai ramassé’. Aimé-Martin 
writes: ‘La plume de Bernardin de Saint-Pierre ne savait donner la vie qu’à ce qu’il 
avait vu.’28 One can obviously describe with greater clarity objects and scenes 
witnessed personally but I disagree with this somewhat critical, generalizing 
statement and am surprised that it was made without the qualification that no 
adequate, botanical language existed at the time and that it would be virtually 
impossible to ‘donner la vie’ to an unseen plant known solely by its Latin or Greek 
names. Neither did he indicate that Bernardin had drawn attention to the problem: 
 
Nous sommes encore si nouveaux dans l’étude de la nature, que 
nos langues manquent de termes pour en exprimer les harmonies 
les plus communes; cela est si vrai, que quelque exactes que soient 
les descriptions des plantes, faites par les plus habiles botanistes, il 
est impossible de les reconnaître dans les campagnes, si on ne les a 
déja vues en nature, ou au moins dans un herbier (11:320B).  
 
Nevertheless, Aimé-Martin was correct in saying that Bernardin possessed the 
facility to bring a scene to life. In Bernardin’s descriptive passages the observations of 
a trained military engineer are expressed in emotive, lyrical prose. In one example, 
nature is personified and an analogy presented: ‘La nature avait fait un jardin 
magnifique du monde entier’ (5:195B). His ability to paint a vibrant, colourful, 
aromatic, springtime scene, transforms the ‘sombres forêts’, characteristic of our 
temperate climates, as our early spring flowers ‘recouvrent d’un long tapis vert et 
lustré les mousses et les feuilles deséchées par l’année précedente’ (5:195B). He 
                                                 
28
 OC, II, ‘Préface de l’Éditeur sur les manuscrits de l’Arcadie’, p. 462B. 
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describes vividly, flowers which bloom in May: ‘l’hyacinthe bleue’, ‘la croisette 
jaune, qui sent le miel’, ‘le muguet parfumé, si aimé des amans’, ‘le genêt doré’, ‘les 
trèfles rouges et blancs.’ We understand his perception of harmony through contrasts: 
‘Bientôt les orties blanches et jaunes, les fleurs du fraisier [...] sont remplacées par les 
coquelicots et les bluets, qui éclosent dans des oppositions ravissantes’(5:195B). When 
depicting the animals, fish and insects engaged in the process of demolishing a 
carcass until the residue is oil or bitumen, he lists them, describes their habitat, their 
movements, their sounds, their mode of attack: ‘Des coquillages d’espèces 
innombrables, armés d’outils propres à sucer, à percer, à limer et à broyer, hérissent 
les rochers et pavent les lisières de leurs mers’ (7:219B). Whatever the environment, 
his judicious use of adjectives and devices such as analogy, synæsthesia, enables a 
reader, although previously unacquainted with the plants or the natural phenomena, to 
acquire a clear understanding of their appearance and properties, and to be almost in a 
position to paint the scene. The poetic quality of Bernardin’s writing can explain his 
success with a certain kind of reader. His scientific ideas were, for obvious reasons, 
questioned by those with precise knowledge but others, with more literary tastes, 
could appreciate the beauty and elegance of his descriptions. Charlotte Sleigh 
observes: ‘Science and literature are in constant dialogue and science can help to 
illuminate the nature of literature, as well as vice versa.’29 
Bernardin’s creativity provided a solution to the lack of adequate, accurate, 
botanical language, for he was very concerned that no comprehensible, botanical 
vocabulary existed, with which one could identify hitherto unknown plants. The fact 
that plants had different names depending on time and place presented a further 
difficulty: 
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 Charlotte Sleigh, Literature and Science (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011), p. 10. 
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Si l’on songe à présent que chaque plante a plusieurs noms 
différens dans son propre pays, que chaque nation lui en donne de 
particuliers, et que tous ces noms varient pour la plupart à chaque 
siècle, quelles difficultés n’ajoute pas à l’étude de la botanique sa 
seule nomenclature!’ (1:137A). 
 
 
Bernardin does not hesitate to expose perceived incompetence in the scientists, 
the mathematicians, the geographers, or the astronomers, herded together as savans. 
He charges the naturalists with condensing the laws of nature: ‘Ils veulent nous 
expliquer par des lois uniformes [...] le développement de tant de plantes qui naissent, 
sur le même fumier, de couleurs, de formes, de saveurs, et de parfums si différens’ 
(1:141A). In Étude 11 especially, the attack seems concentrated, arousing a suspicion 
that Bernardin was promoting his own ideas to the detriment of the botanists. He 
accuses the botanists of studying plants superficially: ‘Quoique les botanistes aient 
fait de grandes et laborieuses recherches sur les plantes, ils ne se sont occupés 
d’aucun de ses rapports. Enchaînés par leurs systèmes, ils se sont attachés 
particulièrement à les considérer du côté des fleurs’ (11:325A). He finds their analyses 
too limited: ‘Ils comprennent celles des fleurs sous un petit nombre de classes, sans 
avoir aucun égard à leur usage, ni même le soupçonner’ (11:326A). These inept 
botanists have failed to notice that plants are significantly affected by the terrain: ‘Ce 
qui a empêché les botanistes de remarquer les rapports que les feuilles des plantes ont 
avec les eaux qui les arrosent, c’est qu’ils les voient partout à peu près de la même 
forme’ (11:333B). In criticizing the botanists, or ‘d’autres savans,’ whose failure lay in 
their inability to evaluate and to convey clearly what they had observed, Bernardin 
resorts to satirical comment: 
 
Quand ils les [plantes] ont classées dans leurs têtes et dans leurs 
herbiers, en ombelles, en roses ou en tubulées, avec le nombre de 
leurs étamines, si avec cela ils peuvent y joindre quelques noms 
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In his defence it must be said that, frustrated with the books he had consulted, 
Bernardin went to great lengths to describe accurately and clearly plants and animals, 
using analogies of shape, colour and smell in order to clarify for the reader all their 
characteristics. Joanna Stalnaker concurs: ‘The analogical method introduced in Saint-
Pierre’s eleventh study, on plant harmonies, further reinforces the deep connections 
between scientific understanding and evocative description.’30 
Bernardin disparages chemists, such as Dr Chomel and others at l’Académie 
royale des Sciences, whose experiments, having isolated salts, oils and soil, consider 
that they have discovered the elements of a plant:  
 
Près de deux mille analyses de plantes différentes, ne nous ont 
appris autre chose, sinon qu’on tire de tous les végétaux une 
certaine quantité de liqueurs acides, plus ou moins d’huile 
essentielle ou fétide, de sel fixe, volatil ou concret, de flegme 
insipide et de terre, et souvent presque les mêmes principes et en 
même quantité, de plantes dont les vertus sont très-différentes. 
Ainsi, ce travail très-long et très-pénible a été une tentative inutile 





The criticism seems unfair. Chomel assisted Tournefort actively with collection for 
his enterprise of a general history of plants growing in France. Chomel was also 
interested in their medicinal properties and the possibility of mineral waters being 
used to cure illnesses, yet Bernardin dismisses his work completely. However, 
inconsistencies are apparent in the Études. Elsewhere, Bernardin commends the 
discovery of a combination of acidic and alkaline salts, which proved a cure for 
scurvy: ‘Un médecin habile, appelé Bartholin, a observé que les vertus de leurs sels 
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 Joanna Stalnaker, The Unfinished Enlightenment p. 82. 
31
 Dr Pierre-Jean-Baptiste Chomel, Abrégé de l’Histoire des Plantes usuelles, 1725, vol. 1, p. 37. 
Included in the book is an account of experiments by the chemist Wilhelm Homberg, which also failed 
to discover the essential elements of plants. 
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sont aussi opposées que leurs configurations; [...] et de leur réunion il résulte [...] le 
plus puissante remède qu’on puisse employer contre le scorbut’ (11:354A). In addition, 
Bernardin appends a note directing the reader to Chomel’s work, although he provides 
no page reference.
32
 His contrasting opinions are perplexing but comment would 
relate to the topic under consideration, and in a work so extensive as the Études de la 
nature, it is understandable that Bernardin might have overlooked contradictory 
passages. Had he been less critical of others, such incidents would be disregarded. 
We know that Bernardin had turned to Linnæus: ‘Comme j’ai peu de livres de 
botanique, j’ignorais d’où la martinia était originaire; mais, ayant consulté 
dernièrement l’ouvrage de Linnée, j’ai trouvé qu’elle venait de la Vera-Cruz’ 
(11:362B).
33
 We discover from his manuscript notes that he had consulted Politia 
naturae by Linnæus, with regard to the cultivation of wheat, grasses and tobacco.
34
 
Nevertheless, it appears that Linnæus was not Bernardin’s preferred source. 
Frustrated that the French language lacked the botanical terms necessary to convey 
accurate descriptions of plants, Bernardin remarks that hitherto botanists had been 
forced to rely on Greek but this method proved inadequate: ‘Ces noms, qui sont la 
plupart composés, ne peuvent se rendre en français: et c’est une des raisons pour 
lesquelles une grande partie des ouvrages de Linnée est intraduisible’ (11:320B). 
Consequently, instead of relying on Linnæus, Bernardin used analogy for description. 
Having named and described an almond of the Amazon region, he was unable to 
identify a similar fruit: ‘Un autre fruit du même rivage, rempli d’amandes, ressemble 
parfaitement, par la couleur et la forme, à un pot de terre avec son couvercle’ 
(11:342B). Aimé-Martin appended a note on the same page, identifying the fruit: ‘C’est 
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le lecythis ollaria de Linné qui croît au Brésil et à la Guiane.’ It is apparent which 
description would engage a reader’s interest. Gillian Beer recognizes the importance 
of analogy: ‘The activity of making analogies is essential to human perception as 
much as to argument. Meaning presupposes analogies. It would not be possible to 
describe a thing, which was totally sui generis. We understand the new by reference 
to the already known.’35 
Bernardin recognized the necessity of acquiring a feasible botanical 
vocabulary: ‘Il serait donc essentiel d’avoir, en botanique, un alphabet de couleurs, de 
saveurs, d’odeurs, de formes et d’agrégations, tiré de nos plantes les plus communes’ 
(11:324B). He regrets that the French Language is deficient in terms to describe the 
diverse parts of nature: descriptions, which he intends to attempt in his projected 
work: ‘L’art de rendre la nature est si nouveau, que les termes même n’en sont pas 
inventés.’36 Jean-Claude Bonnet agrees: ‘Bien des termes utilisés par Bernardin ne se 
trouvent dans aucun dictionnaire du temps, preuve qu’il prétend lui aussi (comme le 
revendique Mercier dans une formule ironique) “s’élever de toutes ses forces au-
dessus du grand vocabulaire.” Parfois il s’excuse de hasarder un nouveau mot.’37 
 ‘Le voyageur [...] s’est convaincu qu’il fallait, ainsi que l’Encyclopédie en 
avait déjà donné l’exemple, continuer d’enrichir la langue d’une foule de termes 
appropriés à tous les domaines du savoir et des techniques; la botanique, les termes de 
marine etc.’38 
Bernardin was impressed with the methods of Dampier and le père Du Tertre:  
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 Gillian Beer, Darwin’s plots: Evolutionary narrative in Darwin, George Eliot, and Nineteenth-
Century Fiction, 2
nd
 edn. (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), p. 76. 
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 Voyage à l’île de France’, letter 28, p. 107B. 
37
 Jean-Claude Bonnet, ‘Bernardin néologue’, in Bernardin de Saint-Pierre et l’océan indien, Actes du 
colloque international organisé à La Réunion, textes réunis par Jean-Michel Racault, Chantal Meure et 
Angélique Gigan (Paris: Garnier, 2011), 405-422 (p.420). 
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L’Anglais Dampier et le père Du Tertre nous ont donné, à mon gré, 
les notions les plus justes des fruits et des fleurs qui croissent entre 
les tropiques, en les rapportant à des fleurs et des fruits de nos 
climats. Dampier, par example, pour décrire la banane, la compare, 
dépouillée de sa peau épaisse et à cinq pans, à une grosse saucisse; 
sa substance et sa couleur, à celle du beurre frais en hiver; son 
goût, à un mélange de pomme et de poire de bon chrétien, qui fond 
dans la bouche comme une marmelade’ (11:323A). 
 
 
It is interesting to note that Bernardin is using texts of nearly one hundred years 
earlier by le père Du Tertre and Dampier, and selecting some unusual examples. One 
conjectures what effect this would have had upon contemporary readers, but we know 
from the Voyage à l’Île de France that Bernardin was reading on board ship, an article 
by Dampier, and from comments in the Études that Bernardin prized Dampier’s work 
and that of le père Du Tertre, both of whom figure prominently in the Études.
39
 
Bernardin discussed the problem with Rousseau, who had devised but 
discarded, an algebraic solution:  
J.-J. Rousseau me communiqua un jour des espèces de caractères 
algébriques qu’il avait imaginés pour exprimer très-brièvement les 
couleurs et les formes des végétaux. Les uns représentaient les 
formes des fleurs; d’autres, celles des feuilles; d’autres celles des 
fruits. Il y en avait en cœur, en triangle, en losange etc. Il 
n’employait que neuf ou dix de ces signes pour former l’expression 
d’une plante. Il y en avait de placés les uns au-dessus des autres, 





Bernardin considered the idea worthy of development. There exists in manuscript 
form, Bernardin’s unpublished Dictionnaire Botanique, consisting of 74 sheets, in 
alphabetical order, from a-z, with the French, and in some cases, also the Latin names 
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 See Voyage à l’île de France, ‘Journal’, 22 June 1768, p. 35A. Also ‘L’Anglais Dampier, qui n’est 
pas le premier voyageur qui ait fait le tour du globe, mais qui est, à mon gré, celui qui l’a le mieux 
observé’, Étude 4, p. 173B.  
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 For Bernardin’s allied notes see manuscript, folder 106, fiche 175, image 006. 
A request from Madeleine-Catherine Delessert in 1771 for Rousseau’s botanical advice for her 
daughter elicited his response with: ‘Lettres sur la Botanique’ and ‘Fragmens pour un Dictionnaire des 
termes d’usage en Botanique.’ See Jean-Jacques Rousseau, Œuvres complètes, (Paris: Gallimard, 
1969), vol. IV, pp. 1151-1247. 
179 
 
of plants, bushes and trees, followed by countries of origin, and a detailed description, 
incorporating where appropriate, medicinal uses of the plants. Since many botanical 
dictionaries were compiled during the eighteenth century, we cannot determine all of 
Bernardin’s sources but apart from references to Le Jardin du Roi in the Études, we 
know of ‘l’Anglais Dampier et le père Du Tertre’ (11:323A) 41  
Reflecting upon Oriental languages, which comprised comparisons, Bernardin 
commends La Chine illustré by le père Kircher: ‘Plusieurs alphabets ont été imaginés 
à la Chine, dans les premiers temps, d’après les ailes des oiseaux, les poissons, les 
coquillages et les fleurs’ (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 464AB). It seems that 
Bernardin was exploring every avenue in his attempts to find a solution to the 
problem. 
In considering how best to convey accurate yet engaging descriptions of 
botany and natural history, Bernardin decided to employ artistic rather than purely 
scientific methods: ‘Quoique nous n’ayons que le seul terme de blanc pour exprimer 
la couleur blanche, la nature nous en présente de bien des sortes. La peinture sur ce 
point est aussi aride que la langue’ (11:321A). His answer came in the form of an 
unidentified ‘fameux peintre d’Italie’, who was faced with the difficulty of 
representing in a painting three figures dressed in white. Fortuitously, he noticed three 
millers dressed in white under a tree, but standing in different positions in relation to 
the sun, ranging from shade, partial shade to direct sunlight. None was obscured: ‘Ils 
se détachaient fort bien les uns des autres’ (11:321B). Bernardin realized that whereas 
painters modify the purity of white with yellow, blue, green or grey, nature has 
different methods: ‘La nature en emploie de plusieurs espèces, sans en corrompre la 
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 See manuscripts, entirety of folder 129, for Bernardin’s unpublished attempt to prepare a botanical 
dictionary. See also folder 3, fiche 007, image 013. Bernardin cites le père Du Tertre, Histoire des 
Antilles, vol. 2, treatise 3, chap. 1, sect. 11, p. 106, for: ‘une autre espèce plus rare de karatas (espèce 
d’aloes)’. Aloes is listed as no. 23 on the page, in folder 129, fiche 221, image 015. For karatas, the 
page is missing. 
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pureté, en les pointillant, les chagrinant, les rayant ou les vernissant etc.’ (11:321B). He 
recognized how to describe the different shades of white in flowers: ‘Le blanc de la 
marguerite a quelque chose de celui de la cornette d’une bergère; celui de l’hyacinthe 
tient de l’ivoire; et celui du lis, demi transparent et cristallin, ressemble à de la pâte de 
porcelaine’ (11:321B). Recognizing that ordinary language was ineffective, he followed 
the same method with regard to other colours: ‘On peut se procurer de même toutes 
les nuances pures et imaginables du jaune, du rouge et du bleu, d’après les fleurs’ 
(11:321B). He realized that his method could be extended to encompass other senses: 
‘On peut rapprocher de même les odeurs et les saveurs de toute espèce et de tout pays, 
de celles des plantes de nos jardins et de nos campagnes’ (11:322B). 
His analogies were an innovative technique for portraying plants and animals 
accurately and engagingly, as opposed to the efforts of Tournefort and Barbeu du 
Bourg. Bernardin finds two inaccuracies in Tournefort’s description of a heliotrope, 
growing on the Greeek island of Naxos: ‘Les fleurs de cet héliotrope [...] ne sont point 
disposées en épi [...] et elles se recourbent en dessous comme la queue d’un limaçon, 
et non en dessus comme la queue d’un scorpion’ (11:323B).42 Furthermore, he claims 
that Tournefort’s description of the woundwort from Crete is inexact: ‘Ses fleurs sont 
disposées par anneaux’ (11:323B). Bernardin admits that no adequate botanical term 
exists to describe separate whorls of flowers grouped along the stems of a plant, 
ending in a pyramid, but supposes that Tournefort was thinking of the illustration of 
the flower by Aubriet.
43
 He deems ineffective Tournefort’s attempt to compare the 
unfamiliar form of the flower to the shape of an equally unfamiliar instrument: ‘C’est, 
dit-il, un petit poids percé d’un trou où l’on engage le bas d’un fuseau à filer, afin de 
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  Joseph Pitton de Tournefort, Voyage au Levant 1717, vol. II. In 1683 he was appointed Professor of 
Botany at the Jardin des Plantes in Paris. He travelled in Europe collecting many specimens. 
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 Claude Aubriet, 1665-1742, was a botanical illustrator at the Jardin du Roi. He illustrated Joseph 
Pitton de Tournefort’s Élemens de Botannique, 1694. 
http://scientificillustrator.com/artists/botanical/aubriet.html accessed 17 December 2010. 
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le faire tourner avec plus de facilité’ (11:323B/324A). Distinguishing between the Latin 
‘vertex’, denoting a whorl, or ring of leaves round the stem of a plant, and 
‘verticillus’, signifying the small whorl, or disc on a spindle, steadying its motion, 
Bernardin is nonplussed by the choice of ‘verticillée’ by Barbeu du Bourg, whom he 
dismisses as having ‘beaucoup d’imagination, mais peu d’exactitude’ (11:323B).44  
Bernardin recognizes the futility of describing a man trait by trait because for 
a complete understanding, a visual image is necessary: 
Si vous me dites, par exemple, qu’il a la taille et l’encolure d’un 
Don Quichotte, un nez de Charles Borromée, etc., vous me le 




Such detailed criticism reveals Bernardin’s skills in careful observation and in 
conceiving apt comparisons, which are evident in the Études. He describes the various 
methods of seed dispersal: ‘Celle de l’érable a deux ailerons membraneux, semblables 
aux ailes d’une mouche’ (11:337B). The seeds of the cedar are contained within a cone 
and detach upon maturity: ‘Les feuillets où elles sont attachées se détachent les uns 
des autres, comme les cartes d’un jeu’ (11:337B). He describes leaves of mountain 
plants, as ‘creusées en gouttière, ou agencées en pinceau ou en éventail, pour recevoir 
les eaux du ciel’ (11:340A). A further analogy relates to a household appliance: ‘Le 
buis des montagnes et le câprier des rochers ont leurs feuilles creusées en cuilleron, la 
concavité tournée vers le ciel’ (11:340A). Equally fascinating is his portrayal of the 
corolla of the digitalis: ‘La corolle est faite comme un dé à coudre’ (11:326A). 
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 Jacques Barbeu du Bourg, 1709-1799, French botanist, Le Botaniste françois, comprenant toutes les 
plantes communes et usuelles, 2 vols (Paris, 1767). He was the first to name and describe plants in 
French as opposed to Latin. http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=8199 
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‘Essai sur la vie’, p. vii. Malcolm Cook has identified with near certainty, the copy read by Bernardin. 
See Malcolm Cook, Bernardin de Saint-Pierre: a Life of Culture, p. 17, n. 21. 
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Bernardin accuses botanists of perceiving similar leaves, without suspecting that they 
might have different purposes. Aquatic plants require no further water, therefore their 
leaves dispose of the excess: ‘Elles ressemblent, à quelques égards, aux gouttières que 
nous mettons en saillie au-dessus de nos maisons, ou à celles qui sont formées par les 
cornes de nos chapeaux, qui servent à écarter de nous les eaux des pluies’ (11:340B). 
He describes Corsican chestnuts, which he has eaten: ‘Ils sont gros comme de petits 
œufs de poule’ (11:345B). A marsh plant from Labrador is interesting for its description 
and for Bernardin’s revealing comment: ‘Ses feuilles, faites comme de petites cuillers 
à café, sont toutes renversées; leur convexité regarde le ciel.’ Having seen the plant 
for the first time, Bernardin describes it as: ‘Une plante rare du Jardin du Roi’ 
(11:340A).  
This seems to have been a useful Parisian resource for Bernardin, long before 
his official appointment in 1792 as ‘Intendant du Jardin Royal.’ We have further 
proof. Having mentioned that the lower branches of the cedar of Lebanon grow 
upwards, so that the rain flows towards the trunk, whilst their extremities drop 
towards the earth, allowing snow to slip down through the foliage, Bernardin advises: 
‘On peut vérifier ces observations sur un jeune et beau cèdre qui est au Jardin du Roi’ 
(11:334B). He was aware of further exhibits: ‘Le latanier porte chacune de ses feuilles 
plissée comme un éventail, attachée à une longue queue. [...] On peut voir deux de ces 
arbres au Jardin du Roi’ (11:367A). Explaining that the closer trees are to the equator, 
the greater is the size of their leaves, Bernardin specifies the coconut: ‘Celle du 
cocotier à fruit double des îles Séchelles a douze ou quinze pieds de long, et sept ou 
huit de large. [...] Il y a aussi une de ces feuilles au Cabinet du Roi’ (11:367A). 
Having been unable to locate in Paris libraries or elsewhere, the sources of all 
the books which Bernardin read but could not have afforded to buy, and having found 
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little indication in the Études, in manuscripts, or elsewhere, I am pleased to have 
discovered at least his founts of information on botanical specimens.
46
 Bernardin 
explains that climbing plants are ubiquitous, having different methods, but all 
preferring vertical places. One species does not root in the ground:  
 
On a vu une de ces plantes à Paris, chez l’abbé Nollin, directeur 
des pepinières du faubourg du Roule. Elle avait été apportée de la 
Chine dans un panier, où elle fleurissait chaque année, sans le 
secours d’un atome de terre. Le panier est encore dans la galèrie 
des utensiles qui servent au cours de culture du Muséum d’Histoire 
naturelle’ (See explanatory note, 11:353A). 
 
 
It was his innovative method of portraying botanical parts and functions by evoking 
an instant mental image, which undoubtedly informed and interested Bernardin’s 
readers and which added authenticity to his work. In addition, as we know from a 
letter to Hennin, he possessed the ability to detect, merely by inspecting a hitherto 
unknown plant, its intended habitat:  
 
On doit sentir combien il est important de lier l’étude des plantes 
avec celle des autres ouvrages de la nature. On peut connaître par 
leurs fleurs l’exposition du soleil qui leur convient; par leurs 
feuilles la quantité d’eau qui leur est nécessaire; par leurs racines, 
le sol qui leur est propre; et par leurs fruits, les lieux où elles 
doivent naître, et de nouveaux rapports avec les animaux qui s’en 
nourrissent. J’entends par fruit, ainsi que les botanistes, toute 
espèce de semence (11:345A).  
 
 
Thus, Bernardin outlines the method he will adopt in his study of plants, 
which conforms to his belief that ‘tout est lié dans la nature’ (1:147A. 10:312A). This 
conviction provoked many of his attacks on botanists. His rationale in the Études was 
to prove the existence of God through the works of nature: ‘Tous ses ouvrages nous 
                                                 
46
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ordonner par raport au soleil. ainsi la transformation de la fleur de linnée repartie dans la collection sur 
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Malcolm Cook, Bernardin de Saint-Pierre: a Life of Culture, pp. 56, 66 nn. 54-55. See also, Annie 
Geffroy, ‘Les cinq frères Kéralio’, Dix-huitième siècle , 40 (2008), 69-77.  
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parlent de son Auteur’ (8:250B). Consequently, he believed that every plant is placed 
on earth for a purpose: ‘Les plantes ne sont donc pas jetées au hasard sur la terre. [...] 
Il y a de l’ordre dans leur ensemble. [...] Il y a d’autant d’harmonie dans l’agrégation 
de leurs parties, que dans celle de leurs espèces’ (5:200A). Our imperfect scientists 
cannot always recognize what confronts them: ‘Les systèmes de nos sciences nous ont 
ramenés précisément aux opinions qui jetèrent les peuples barbares dans d’idolâtrie’ 
(5:200A). However, when nonplussed himself, Bernardin admits to no lack of skill but 
places the onus on nature: ‘La nature a établi dans les nombreuses tribus du règne 
végétal une multitude d’habitudes dont la fin nous est inconnue’ (11:355A).  
Unlike the botanists, Bernardin recognizes that one must investigate beyond 
exterior resemblances of flowers: ‘Quoiqu’ils aient rapporté le caractère d’une plante 
à sa fleur, ils ont méconnu l’usage de sa partie la plus éclatante, qui est celui de la 
corolle’ (11:325B). It appears that en masse the botanists have misconstrued the identity 
and function of salient parts of the plant: ‘Quand la corolle laisse les étamines à 
découvert, et qu’elle reste épanouie pendant des semaines entières, il faut bien qu’elle 
serve à quelque autre usage; car la nature ne fait rien en vain’ (11:325B).  
One cannot fault Bernardin’s dedication to his botanical research but I find 
distracting his constant allusions to the deficiencies of botanists, when his personal 
observations and conclusions have sufficient merit by themselves, and when it is 
apparent that having criticized, Bernardin proceeds on occasion to exploit their work. 
One such example is a hypothetical, botanical clock, the result of meticulous scrutiny 
over some years by Linnæus, which was obviously the inspiration for Bernardin’s 
remarks upon the daily flowering times of plants, despite the fact that elsewhere, he 
had referred to Linnæus as ‘intraduisible’ (11:320B). Bernardin refers to the pissenlit: 
‘Elle s’ouvre en été à cinq heures et demie du matin, et réunit ses pétales vers le 
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centre à neuf heures’ (11:327B). With regard to the endive: ‘La fleur de la chicorée des 
jardins, s’ouvre à sept heures et se ferme à dix’ (11:327B). Bernardin insinuates that he 
had made the preceding observations independently: ‘C’était par une suite 
d’observations semblables que le célèbre Linnée avait formé une horloge botanique; 
car il avait trouvé des plantes qui ouvraient leurs fleurs à toutes les heures du jour et 
de la nuit’ (11:327B/328A).47 Nevertheless, Bernardin’s results are surprisingly similar 
to those of Linnæus, being made subsequently although at different latitudes: Paris 
and Uppsala respectively. In 1751 Bernardin was in Caen, and studying under the 
Jesuits. He asserts further: ‘Il est certain que le plus grand accroissement des plantes 
se fait pendant la nuit; qu’il y a plusieurs végétaux qui ne fleurissent que pendant ce 
temps-là’ (9:266B). If this is indeed a certainty, then the influence of Linnæus may be 
suspected.  
One intimation leads back to the Jardin du Roi: ‘On cultive au Jardin du Roi 
une espèce d’aloès serpentin sans épines, dont la fleur, grande et belle, exhale une 
forte odeur de vanille dans le temps de son épanouissement, qui est fort court’ 
(11:328A). His explicit description of the blooming and withering of the rare flower 
during one evening, which attracted annually a crowd of amazed onlookers, points 
again to one source of many observations: ‘Elle ne s’ouvre que vers le mois de juillet, 
sur les cinq heures du soir. [...] A dix heures du soir, elle est totalement flétrie’ 
(11:328A). This strengthens suspicion regarding a convenient Parisian resource for 
leisurely and thorough inspection of foreign plants; visited also perhaps to refresh his 
memory of those, which he had examined during his travels. He refers also to the 
exceptionally brief life cycle of ‘notre épine commune’ (11:328A).  
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 Carl Linnæus, Philosophia Botanica, 1751, ‘Horologium floræ’, pp.274-276. He observed over 
several years at Uppsala, opening and closing times of petals according to weather conditions; length of 
day; flowers which opened and closed at fixed times. Accuracy was compromised by weather, seasons, 
latitude. 
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Bernardin’s botanical excursions around Paris with Rousseau extended his 
knowledge of native plants. He relied also on illustrations and valued especially the 
accuracy of Aubriet’s representations, which aided Bernardin’s descriptions of the 
differing arrangements and shapes of petals in roses, carnations and cornflowers etc.: 
‘On peut, au défaut de quelque fleur naturelle, vérifier [...] sur les dessins de peintres 
qui ont dessiné le plus exactement les plantes’ (11:326A). He appreciated Aubriet’s 
exceptional talent: ‘Tel est, entre autres, Aubriet, qui a dessiné celles du Voyage au 
Levant de Tournefort avec le goût d’un peintre et la précision d’un botaniste’ 
(11:326A).  
Although on occasion, he seems to have misled readers in other areas, 
Bernardin deserves commendation for his originality in botanical study, which, 
adhering to his declared strategy of considering nothing in isolation, takes into 
account not only relationships of petals, leaves, roots and fruit of plants in differing 
environments, and with the elements, but also their connections with animals and 
humans. Thibault indicates this important feature of the Études: ‘L’idée de “paysage” 
comme d’un fond de scène sur lequel évolue le peuplement humain traverse l’œuvre 
entière.’ 48 
Bernardin considers the purpose of petals: ‘Les pétales paraissent tellement 
destinés à réchauffer les parties de la fécondation, que la nature en a mis un cercle 
autour de la plupart des fleurs composées’ (11:326B). Curves are also worthy of 
attention: ‘Ces courbes, que les géomètres n’ont pas encore examinées, sont dignes de 
leurs plus profondes recherches’ (11:326A). He identifies flowers by their geometric 
shapes: ‘Il y a donc des fleurs à réverbères, perpendiculaires, coniques, sphériques, 
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 Gabriel-Robert Thibault, ‘Pratique et théorie du paysage dans l’œuvre de Bernardin de Saint-Pierre’, 
in Le Paysage à travers les voyageurs et les écrivains, dir. by Louis Bergès and Martine François 
(Paris: Actes des congrès nationaux des sociétés historiques et scientifiques, 2012, édition 
électronique), p. 79.  
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elliptiques, paraboliques ou plans’ (11:328B). Separate investigations are required into 
the plants of each category, their varying habitats and climates, which influence the 
season and duration of their flowering and the colours, arrangement and curves of 
their flowers. 
He brings the expertise of a mathematician to discover how various shapes 
receive the sun’s rays: ‘Le réverbère perpendiculaire de cône ou d’épi rassemble sur 
les anthères des fleurs un arc de lumière de 90 degrés, depuis le zénith jusqu’à 
l’horizon’ (11:330B/331A). One conjectures how Bernardin arrived at such conclusions: 
‘Le réverbère conique rassemble un cône de lumière de 60 degrés’ (11:331A). He based 
one measurement on the position of the sun at the equator: ‘Le réverbère sphérique 
réunit dans chacun de ses cinq pétales un arc de lumière de 36 degrés du cours du 
soleil’ (11:331A). 
He investigates how plants are variously adapted to receive water: ‘Cette 
aptitude des feuilles des plantes des lieux élevés pour recevoir les eaux des pluies est 
variées à l’infini’ (11:333B). A basic featureof the facility is the concavity of the leaves, 
but in addition one notes: ‘Un petit canal creusé sur le pédicule qui les attache à leurs 
rameaux’ (11:333B). Flowers growing on the plains have different methods: ‘Beaucoup 
de feuilles, de plantes même dans les plaines, prennent en naissant cette forme 
d’écope ou de cuiller, comme celles de la violette et de la plupart de graminées’ 
(11:334A). He details the varieties of plants in each environment and the specific 
methods adopted by each to receive water: a study, which occupied him for years. 
He turns next to seeds and their dispersal: ‘Les semences de toutes les plantes 
de montagnes sont volatiles’ (11:337A). He differentiates between methods of plants 
whose seeds travel long distances and those whose trajectory is less: ‘Les semences 
des chardons, des pissenlits, des chicorées, etc., ont des volans, des aigrettes, des 
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panaches, et plusieurs autres moyens de s’élever, qui les portent à des distances 
prodigieuses’ (11:337B). Heavy seeds, which seem destined to remain near the host 
plant, have other means of escape: ‘Les oiseaux les avalent’ (11:337B). Seeds of 
aquatic plants are adapted uniquely to their purpose: ‘Il y en a de façonnées en 
coquillages; d’autres en bateaux, en balses, en bacs, en pirogues simples, en doubles 
pirogues’ (11:342A). He explains his method of classifying plants: ‘En voyant leurs 
feuilles, on peut affirmer le caractère de leurs graines, et en voyant leurs graines celui 
de leurs feuilles, et en conclure le caractère élémentaire de la plante’ (11:337A). 
Bernardin approves of the harmonious arrangement of colours on earth: ‘La 
verdure des plantes, qui flatte si agréablement notre vue, est une harmonie de deux 
couleurs opposées dans leur génération élémentaire, du jaune, qui est la couleur de la 
terre, et du bleu, qui est la couleur du ciel’ (11:351B). He speculates at length as to the 
hypothetical effect of different arrangements. Possibly on occasion he was 
endeavouring to expand the Études but such reflective passages may be construed as a 
literary device to include the reader in his ruminations. He tends also to make 
inclusive statements, the accuracy of which, he could not have ascertained: ‘Les 
peintres qui ont du goût tendent d’étoffes vertes les murs de leurs cabinets de 
peinture’ (11:351B).  
He concentrates next on form: ‘La nature, après avoir distingué la couleur 
harmonique de chaque végétal par la couleur contrastante de ses fleurs et de ses fuits, 
a suivi les mêmes lois dans les formes qu’elle leur a données’ (11:352A). Bernardin 
identifies the most appealing contrasts: ‘La plus belle des formes [...] est la forme 
sphérique; et le contraste le plus agréable [...] la forme rayonnante’ (11:352A). Such 
contrasts are found in the daisy, the aster, and the cornflower. He describes similar 
harmonic contrasts in further plants and pursues the theme over temperate and tropical 
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regions, finishing with plants we reject because there are so many varieties in 
inhospitable, even unpleasant, places: ‘Les champignons seuls présentent une 
multitude de consonnances et de contrastes inconnus’ (11:354A). 
Bernardin reflects on the harmonies and contrasts formed by the relationship 
of plants with animals: ‘Il n’y a point d’animal qu’on ne puisse rapporter à une plante 
qui lui est propre’ (11:357A). Animals are prominent against their backgrounds: ‘Les 
animaux qui vivent sur la verdure s’en distinguent à leur tour par des couleurs 
rembrunies, [...] ceux qui vivent sur les écorces sombres des arbres, ou sur d’autres 
fonds obscurs, sont revêtus de couleurs brillantes’ (11:356A). Such is the case in India: 
‘La plupart des perroquets, beaucoup de colibris et même de tourterelles sont du plus 
beau vert’ (11:356A). Bernardin does not desist from criticizing the naturalists: ‘Les 
naturalistes ne sont point occupés de ces convenances; ceux qui ont écrit l’histoire des 
oiseaux les ont classés par les pieds, les becs at les narines [...] mais presque jamais 
des arbres où ils vivent’ (11:356B). 
To illustrate further the relationship between plants and animals, Bernardin 
explains that nature has divided the earth into a further two classes: trees and grass for 
birds and quadrupeds respectively: ‘La nature ne rapproche pas les deux règnes en 
consonnances [...] mais elle les réunit par contrastes en faisant accorder la classe des 
arbres avec celle des petits animaux, et celle des herbes avec les grands quadrupèdes’ 
(11:357A). Convenances materialize with oppositions: ‘Par ces oppositions elle donne 
des convenances de protection aux faibles, et de commodité aux puissans’ (11:357A).  
The final class to be considered is that of the insects. Again, the naturalists are 
culpable: ‘Quelques naturalistes les [insectes] ont divisés en six grands tribus, qu’ils 
ont caractérisées, suivant leur coutume, quoique assez inutilement, par des noms 
grecs’ (11:357B). Bernardin recognizes that there is much to learn but believes that 
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insects have an important part to play: ‘Je suis persuadé qu’il n’y a pas un végétal qui 
n’ait au moins un individu de chacune de six classes générales d’insectes reconnues 
par les naturalistes’ (11:358A). Bernardin is convinced that what we perceive as 
disorder in relationships between plants and animals is a useful association: ‘Ces 
rapports sont si étendus, qu’on peut dire qu’il n’y a pas un duvet de plante, un 
entrelacement de buisson, une cavité, une couleur de feuille, une épine qui n’ait son 
utilité’ (11:360A). 
Bernardin sees correlation between plants and the requirements of man. ‘Les 
herbes sont d’une substance pliante et molle. Si elles eussent été ligneuses et dures, 
[...] la plus grande partie de la terre eût été inaccessible au marcher de l’homme’ 
(11:366A). Nature provides shade for man. ‘Au midi [...] les arbres présentent, dans 
leurs feuillages, des éventails, des parapluies et des parasols’ (11:367A). Nature has 
made food accessible to man: ‘Nous remarquerons ici que nos arbres fruitiers sont 
faciles à escalader’ (11:370B). Bernardin would have us believe that nature has equated 
the size of fruit with the capabilities of man: 
 
Il n’y a pas moins de convenance dans les formes et les grosseurs 
des fruits. Il y en a beaucoup qui sont taillés pour la bouche de 
l’homme, comme les cerises et les prunes; d’autres pour sa main, 
comme les poires et les pommes; d’autres, beaucoup plus gros, 
comme les melons, sont divisés par côtes, et semblent destinés à 
être mangés en famille (11:371A). 
 
 
The supposition that Nature or Providence has measured each fruit so methodically 
for man’s convenience, I find patently absurd. Apart from the fact that the logic fails 
when one considers toxic berries and fruit of similar proportions, Bernardin has not 
considered an opposing situation where Nature or Providence has inconsiderately 
allowed unsuitable or dangerous vegetation to grow in circumstances laborious for 
man. The same farcical contention relates to his examination of how nature protects 
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food designated for man, against wild animals, especially during the night: ‘Elle lui a 
donné des arbrisseaux épineux pour les enclore’ (11:371B). Thorny bushes require 
constant pruning or both animals and man are excluded. According to Bernardin, 
nature provides hunting tools for man. ‘La nature nous a encore donné dans les 
plantes les premiers patrons des filets pour la chasse et pour la pêche’ (11:372A). Man 
must exercise his brain and develop his skills in order to take advantage of such 
‘gifts’. Bernardin declares that man is the intended recipient of the bounties of Nature 
or Providence: ‘Il n’y a pas une seule plante sur la terre qui n’ait quelques rapports 
avec les besoins de l’homme’ (11:372B). Ziad Elmarsafy says of Bernardin: ‘He is 
concerned with the place in the world of human beings, the possibility of their 
happiness, and the location of this happiness.’49 
In promoting his conviction that Providence has organized nature for the sole 
benefit of man, Bernardin makes statements, which do not always bear scientific 
scrutiny, as with his erroneous belief that the function of volcanic eruptions is to 
dispose of the final debris of the oceans and great lakes, which accounts for their 
situation: ‘Ils sont tous dans la voisinage de la mer ou des grands lacs’ (7:220A). In 
addition, he selects examples, which stretch credulity to the limit. He addresses: ‘De 
quelques autres lois de la nature peu connues’ (10:311B). However, these laws are 
known to Bernardin. One such, concerns disparate life spans of vegetation and 
creatures irrespective of food and climatic conditions. Creatures living on carrion 
enjoy lengthy existences. Conversely: ‘L’homme, dans sa jeunesse, voit mourir de 
vieillesse le chien son contemporain, et la brebis qu’il a nourrie étant agneau. [...] Le 
premier ait vécu à sa table, et l’autre des herbes de son pré’ (10:314A). Carnivorous 
creatures have their uses as do sheep, but to correlate the death of a dog with a 
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salutory lesson from Providence for children, shows a bizarre frame of mind: ‘Sans 
doute la nature a voulu leur donner, par la perte d’un animal si digne des affections du 
cœur humain, les premières expériences des privations dont la vie humaine est 
exercée’ (10:314A).  
It is of course, easy for us, with knowledge and science acquired over two 
subsequent centuries, to criticize some of Bernardin’s ideas. It is almost certainly true 
that when he was writing, even if some were questionable, many of the ideas he 
expressed were not unreasonable.  
In a different context, his calculations on life spans are mathematically 
unsound; a surprising error from a mathematician: ‘Il périt chaque année, de mort 
naturelle, au moins la vingtième partie des quadrupèdes, la dixième des oiseaux’ 
(7:219AB). One needs only a basic knowledge of the subject to understand that in order 
to have validity, a percentage requires a total. Bernardin is inclined to make inclusive 
statements based on limited observation, which he presents as proof, but which cannot 
be regarded as totally reliable. In one case, personifying nature, he says categorically 
that flowers in the tropics, of the same genre and form as those of temperate climates 
grow on trees to escape the reflected heat. His apparent proof lies in personal 
observation: ‘J’y en ai vu bien peu dans les prairies mais beaucoup dans les forêts’ 
(11:327B). One wonders how many forests and prairies Bernardin had visited. Some 
general statements made in the Études are impossible to verify. An assertion, which 
could admit no argument, refers to the enjoyment of food: ‘L’homme est le seul de 
tous les animaux qui soit sensible à ce plaisir’ (12:390B). Also, whether animals reacted 
to colour, to shape, or to movement was not proven: ‘La couleur rouge met les 




The correlation of contrasts, strange oppositions and convenances illustrates 
Bernardin’s message of inter-connections in nature. Predictably, throughout the text, 
Bernardin personifies ‘la nature.’ ‘La nature a voulu’ (11:346A). ‘Les principaux 
moyens que la nature emploie’ (11:347B); ‘La nature emploie encore des dégradations 
de verdure’ (11:355B); ‘La nature a placé le caractère d’une plante non-seulement dans 
la forme du fruit, mais dans la substance de ce même fruit’ (11:374AB). 
Bernardin is inclined to make inclusive statements based on limited 
observation, which he presents as proof, but which cannot be regarded as totally 
reliable. In one case, personifying nature, he says categorically that flowers in the 
tropics, of the same genre and form as those of temperate climates grow on trees to 
escape the reflected heat. His apparent proof lies in personal observation: ‘J’y en ai vu 
bien peu dans les prairies mais beaucoup dans les forêts’ (11:327B). One wonders how 
many forests and prairies Bernardin had visited. Some general statements made in the 
Études are impossible to verify. An inclusive assertion, which could admit no 
argument, refers to the enjoyment of food: ‘L’homme est le seul de tous les animaux 
qui soit sensible à ce plaisir’ (12:390B). Whether animals reacted to colour, to shape, or 
to movement was not proven: ‘La couleur rouge met les taureaux en fureur, et 
rappelle à la plupart des poissons et des oiseaux des idées de proie’ (10:270A). 
Nevertheless, these descriptions are detailed, informative and interesting. They 
reveal Bernardin’s painstaking study and reflection from an original perspective: 
interdependency of the vegetable, animal and human kingdoms and also the accent he 
placed upon the importance of vegetation. In this, he appeared ahead of his time:  
 
L’harmonie de ce globe se détruirait en partie, et peut-être en 
entier, si on en supprimait seulement le plus petit genre de plantes; 
car sa destruction laisserait sans verdure un certain espace de 
terrain, et sans nourriture l’espèce d’insectes qui y trouve sa vie. 
[...] La ruine totale des règnes pourrait naître de la destruction 
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d’une mousse, comme on voit celle d’un édifice commencer par 
une lézarde (8:250B). 
 
 
Conversely, he felt that the annihilation of mankind would not produce the same 
devastating effect: in fact man is the culprit where the destruction of nature is 
involved. 
 
L’existence de Dieu est nécessaire dans tous les temps, et celle de 
l’homme n’est que contingente. [...] L’existence de l’homme est la 
seule qui paraisse superflue dans l’ordre établi sur la terre. [...] 






Bernardin addresses the subject of fish from three perspectives: his appraisal of 
selected species in order to refute the assertions of those, who had described animals 
as machines; the commercial aspect, and the natural history approach.  
The reference to Descartes and Malebranche is obvious: ‘Des philosophes 
fameux, infidèles au témoignage de leur raison et de leur conscience, ont osé en parler 
comme de simples machines’ (1:138B). Bernardin refutes the contention by drawing 
attention to a genus, which is considered to be: ‘les plus indociles, tels que les 
poissons’ (1:138B). He selects ‘le requin’ whose character is generally perceived 
respectively as ‘le plus impétueux’ and ‘le plus stupide.’ The shark is described as one 
would expect: 
 
Le requin est un poisson si vorace, que non-seulement il dévore ses 
semblables, quand il en trouve l’occasion, mais qu’il avale sans 
distinction tout ce qui tombe des vaisseaux à la mer, cordes, toile, 
goudron, bois, fer, et jusqu’à des couteaux (1:138B, 139A). 
 
 
He considers that two occasions when the shark acts out of character point to 
intelligence; the one being its refusal to attack pilotins, the fish on whom it relies for 
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In Étude 6, the references are largely anecdotal with emphasis upon the 
lucrative commercial aspect resulting from prodigious catches both currently and 
historically. Bernardin’s interest was probably inspired by personal observation: ‘J’ai 
vu moi-même à Amsterdam, en 1762, la joie du peuple, qui met des banderoles et des 
pavillons aux boutiques où l’on vend ce poisson à son arrivée: il y en a dans toutes les 
rues’ (6:205A). In 1762 Bernardin left France for Holland on his way to Russia. One 
imagines that knowledge of the extraordinary catches was in the public domain but 
Bernardin’s personal account of the scenes in Amsterdam would have added interest. 
He relates that the Danes, Norwegians, Swedes, Hamburgers, English, Irish, and some 
French fishermen, from ports such as Dieppe, currently sent boats to share in these 
catches, but on a smaller scale than the Dutch. Such events would have been public 
knowledge. Living in Paris in 1782, he read of a further exceptional catch:  
 
En 1782, à l’embouchure de la Gothela, petite rivière qui baigne 
les murs de Gothembourg, on en a salé cent trente-neuf mille 
tonneaux, enfumé trois mille sept cents, et extrait deux mille huit 
cent quarante-cinq tonneaux d’huile de ceux qui ne pouvaient être 
conservés. La Gazette de France, qui rapporte cette pêche, 
remarque que, jusqu’en 1752, ces poissons avaient été soixante-





Bernardin provided the reason: ‘J’attribue leur éloignement de cette côte à quelque 
combat naval qui les en aura éloignés par le bruit de l’artillerie’ (6:205B). That was a 
sensible deduction, for Sweden’s involvement, as aggressor or defender in the first 
Northern War (1655-1660) and in the Great Northern War (1655-1660), resulted in 
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naval battles and constant skirmishes between the North and Baltic Seas, with 
resulting disruption to the fish.
52
 
Bernardin imparted much information gained from travel books. He refers to 
the account given by Jean Schæffer of the abundance of salmon in Finland:  
 
On prend, chaque année, à Tornéo, jusqu’à treize cents barques de 
saumons; que les brochets y sont si grands, qu’il y en a de la 
longueur d’un homme, et qu’on en sale chaque année de quoi 




He mentions also Frédéric Martens from Hamburg: ‘On prend ces monstrueuses 
baleines qui ont, pour l’ordinaire, soixante pieds de longueur, vingt pieds de largeur 
au corps et à la queue, dix-huit pieds de hauteur, et qui donnent jusqu’à cent trente 
barriques d’huile’ (6:204B). Martens details also the difficulty experienced in obtaining 
the oil: ‘Leur lard a deux pieds d’épaisseur, et on est obligé de se servir de couteaux 
de six pieds de long pour le découper’ (6:204B). Bernardin turns to the journal of Sir 
John Narborough who, during his voyage to South America saw a profusion of 
penguins, seals and sea lions in the region of the South Pole: ‘Ils tuèrent un jour 
quatre cents lions marins en une demi-heure’ (6:207A). He quotes from the Histoire 
des Incas by the Peruvian Garcilasso de la Vega, who described the use put to the 
plethora of sardines: ‘On engraisse les terres avec les têtes de sardines qu’on y sème 
en abondance’ (6:207B). 
With regard to enormous, historical catches Bernardin refers to one of 1168 in 
the Strait between the islands of Zeeland and Schouwen-Duiveland in the 
Netherlands, and cites the Songe du vieux Pélerin of 1389, which told of vast shoals 
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of herring being speared from the boats and salted.
54
 He reveals that in 1610 
prodigious catches were recorded in Holland:  
 
Les Hollandais, qui pêchent ce poisson encore plus au nord, où il 
est meilleur, y employaient trois mille bateaux, cinquante mille 
pêcheurs, sans compter neuf mille autres vaisseaux qui l’encaquent 
et l’apportent en Hollande, et cent cinquante mille hommes, soit 
sur terre, soit sur mer, occupés à le transporter, à l’apprêter et à le 
vendre. Ils en tiraient alors de revenu deux millions six cent 
cinquante-neuf mille livres sterling (6:205A).  
 
 
Pluche was the possible inspiration for the focus on the overabundance of fish 
in Études 6 and 10, for in his Spectacle de la nature, he deals with a corresponding 
subject: ‘J’apperçois une flotte entière de barques qui reviennent chargées de 
harengs.’ Referring to an earlier period when mackerel and whiting were more 
prevalent, Pluche continues: ‘La capture d’un jour fournira des provisions à des 
provinces entières.’55 Bernardin describes similarly immense catches of salmon at 
Tornio. Although his ostensible source is Histoire de Laponie by Jean Schæffer, 
Bernardin writes: ‘On en sale chaque année de quoi nourrir quatre royaumes du nord’ 
(6:204B). 
Bernardin’s explanation of the annual migratory routes of herring was 
accurate: ‘Elle [la colonne] se partage à la hauteur de l’Islande; et tandis qu’une partie 
vient répandre l’abondance sur les côtes de l’Europe, l’autre va la porter sur celles de 
l’Amérique’ (6:206A). Current observation places them on both sides of the Atlantic 
Ocean from the Gulfs of Maine and St. Lawrence, the Labrador Sea, to the Denmark 
Straits, the Norwegian, North and Irish Seas and the Bay of Biscay. We know now 
moreover, that for the North Atlantic School, the spawning grounds are in southern 
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Norway, the nursery grounds in northern Norway and the feeding grounds in Iceland. 
Supporting observations for Bernardin came from Pontpoppidon, Bishop of Bergen: 
‘Lorsque les harengs côtoient les rivages de la Norvège les baleines, qui les 
poursuivent en grand nombre [...] font paraître la mer au loin comme si elle était 
couverte de cheminées fumantes’ (6:205B). Anderson reported the abundance of 
herring along Icelandic coasts: ‘Les harengs sont si abondans sur les côtes de 
l’Islande, qu’une chaloupe peut à peine les traverser à la rame’ (6:206A). A further 
extraordinary account of a glut in the coastal areas of Virginia comes from an 
unidentified source: ‘Au printemps, les harengs montent en si grande foule dans les 
ruisseaux et les gués des rivières, qu’il est presque impossible d’y passer à cheval sans 
marcher sur ces poissons’ (6:206B). Through anecdotal evidence, Bernardin enlivened 
what might have been a factual, moderately interesting account of herring migrations. 
Bernardin lists the varieties of fish in the northern seas, but gives no 
anatomical details here; size, variety and quantity being the focus of the Étude: ‘Les 
morues, les anchois, les esturgeons, les dorches, les maquereaux, les sardines, les 
harengs, les chiens de mer, les belugas, les phoques, les marsouins, les chevaux 
marins, les souffleurs, les licornes de mer, les poissons à scie’ (6:204B). 
One discerns occasionally in the Études political and fiscal elements, which 
are apparent here in the context of the fishing industry. Bernardin criticizes poverty 
within France caused by the inequitable taxes and privilèges systems but condemns 
specifically, stealthy operatives, who have reduced a formerly prosperous town to 
ruin:  
 
Je connais une branche considérable de pêche maritime presque 
totalement perdue dans un de nos ports, par ce genre sourd de 
monopole. Les bourgeois de cette ville achetèrent d’abord le 
poisson des pêcheurs pour le saler et le vendre. Ensuite ils firent 
construire des bateaux de pêche; après cela, ils avancèrent de 
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l’argent aux femmes de pêcheurs pendant l’absence de leurs maris. 
Ceux-ci, étant de retour, furent obligés, pour s’acquitter envers les 
bourgeois, de se mettre à leurs gages. Quand les bourgeois ont été 
les maîtres des bateaux, des pêcheurs et de leurs poissons, ils ont 
réglé à leur gré les conditions de la pêche (13:420A). 
 
 
Bernardin contrasts the fishing industry in France with the system adopted in 
Holland: ‘L’esprit de monopole en a détruit parmi nous beaucoup de branches qui 
comblent nos voisins de richesses; telles sont entre autres les pêches de la baleine, de 
la morue et du hareng’(13:422A). He alleges that no French Company has a patriotic 
spirit: gain is their objective, whereas in Holland encouragement is the policy in the 
form of State-funded warships to protect the fishing fleets, enabling them to sail 
further north in pursuit of larger herring, and prizes for the first catches to arrive in 
Amsterdam: ‘[Les Hollandais] ont cru avec raison que le citoyen qui procure à sa 
patrie un nouveau moyen de subsistance et une nouvelle branche de commerce, mérite 
d’être mis sur la même ligne que ceux qui l’éclairent ou qui la défendent’ (13:422B). 
In Étude 10, Bernardin concentrates upon genus, species, physical 
characteristics, habits and habitats, for which he needed specialized texts. Although he 
incorporated his own observations on fish with those of travel writers, it is evident 
that he referred also to material by specialists. Bernardin received a present from 
Rousseau, in return for his gift of coffee grains: a book on fishes, which had been 
given to Rousseau in October 1769 by his correspondent, Antoine Goüan, a botanist 
from Montpellier.
56
 Whether Rousseau had ever taken pleasure in his gift is debatable, 
for the title is apt, structure of the content repetitive, and Rousseau’s interest was in 
botany. However, Bernardin would have used the book extensively as a useful 
reference, from which he could elaborate. The first part deals with the exterior 
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anatomy of fish; the second part describes their interior organs and the third part 
enumerates classes and genres. His description of the mackerel is a typical example:  
 
Le Macquereau. Le corps oval, la ligne latérale carenée vers 
l’extrémité du corps; la Tête aigüe, petite; la Membrane branchiale 
a sept rayons; plusieurs fausses Nageoires à l’extrémité du dos. 57 
 
 
In his Preface, Antoine Goüan explains that in 1754 he began to examine fish, which 
had been described and drawn by Guillaume Rondelet, Professor of medicine at the 
University of Montpellier.
58
 He proposed to determine varieties and to resolve doubts 
left by Rondelet. In his Histoire des poissons, in the first four books, in narrative 
form, Rondelet had incorporated comprehensive physical data: colours of fish, 
historical facts, diverse names for the fish in other parts of the world, their habits, 
habitats and taste of their flesh. From book 5, chapter 4, a diagram precedes each 
description of a fish. It is apparent from one mention in the Études, that Bernardin had 
studied Rondelet:  
 
Les poissons saxatiles, qui trouvent aisément leur sûreté dans les 
roches par leur légèreté à nager, ou par la facilité d’y trouver des 
retraites dans leurs parties caverneuses, ou de s’y défendre de leurs 
ennemis par des armures, ont tous des couleurs vives et éclatantes, 
excepté les cartilagineux: tels sont les crabes couleur de sang, les 
langoustes et les homards azurés et pourprés, entre autres celui 
auquel Rondelet a donné le nom de Thétis à cause de sa beauté 
(10:297A). 
 
One remark by Rondelet is significant and may have influenced Bernardin. He writes 
of ‘l’incroyable Providence de Dieu.’59 
Referring to ‘le capitaine’, a tropical fish, which apparently varies in colour 
according to latitude, Bernardin selects a description by Francis Cauche: ‘Ce poisson, 
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qui se plaît dans les rochers, est rayé en losanges; ses écailles sont de couleur d’or 
pâle, et son dos est coloré et surglacé de laque qui tire en divers endroits sur le 
vermeil’ (10:296B).60  
Some accounts report the beauty of fish. Bernardin describes the illustration 
by Georg Marcgrave of la sarde, known by Brazilians as accara pinima: ‘Ce beau 
poisson a à la fois des écailles argentées et dorées, traversées de la tête à la queue de 
lignes noires, qui relèvent admirablement leur éclat’ (10:296B).61 
Bernardin’s interest in natural history extended beyond anatomical details, to 
explore harmonious associations: ‘Tout est formé de contraires dans la nature; c’est de 
leurs harmonies que naît le sentiment du plaisir, et c’est de leurs oppositions que naît 
celui de la douleur’ (10:283A). Contrasts provide harmony: ‘Souvent, plus le fond est 
triste, plus l’animal qui y vit est revêtu de couleurs brillantes’ (10:292B). Such contrasts 
of colour make fish conspicuous: ‘Toutes les fois donc que l’on voit un poisson 
brillant, on peut assurer qu’il habite le rivage; et au contraire, qu’il vit en plein eau s’il 
est de couleur sombre’ (10:297A). Fish in the open sea are noticeable in several ways: 
‘Les poissons qui vivent en pleine mer ont des couleurs marbrées de blanc, de noir, de 
brun, qui les distinguent au sein des flots azures’ (10:296A). Bernardin’s firm 
conviction that the works of Providence are for the benefit of man is reinforced here: 
‘La nature, comme nous l’avons dit, les ramène toutes à la convenance des êtres, et à 
la jouissance de l’homme’ (10:297A). Apparent deviation from the laws of nature can 
be explained: ‘La nature semble quelquefois s’écarter de cette loi, mais c’est par 
d’autres raisons de convenance’ (10:292B). Bernardin elucidates: 
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Les poissons plats, qui nagent fort mal, comme les turbots, les 
carrelets, les plies, les limandes, les soles, etc., qui sont à peu près 
taillés comme des planches, parce qu’ils étaient destinés à vivre 
sédentairement au-dessus les fonds de la mer, sont de la couleur 
des sables où ils cherchent leur vie, étant piquetés comme eux de 
gris, de jaune, de noir, de rouge et de brun. A la vérité, ils ne sont 
colorés ainsi que d’un côté; mais ils ont tellement le sentiment de 
cette ressemblance, que quand ils se trouvent enfermés dans les 
parcs établis sur les grèves, et qu’ils voient la marée près de se 
retirer, ils enfouissent leurs ailerons dans le sable en attendant la 
marée suivante, et ne présentent à la vue de l’homme que leur côté 
trompeur (10:293A).  
 
 
Thus, it is impossible for fishermen to see them. Bernardin has witnessed this 
camouflage with admiration One recognizes his acuity in discerning underlying 
reasons for an apparently unremarkable configuration. He interprets the markings on 
the ray as a protective device for approaching prey:  
 
Les raies, au contraire, qui sont des poissons plats qui nagent mal 
aussi, mais qui sont carnivores, sont marbrées de blanc et de brun, 
afin d’être aperçues de loin par les autres poissons; et pour qu’elles 
ne fussent pas dévorées à leur tour, par leurs ennemis, qui sont fort 
alertes, comme les chiens de mer, ou par leurs propres compagnes, 




Bernardin concludes with a confession:  
 
 
Beaucoup de ces harmonies marines me sont échappées, car je les 
croyais alors des effets du hasard. Je les voyais, je les admirais, et 
je ne les observais pas: je soupçonnais cependant, dès ce temps-là, 
que le plaisir que leur ensemble me donnait tenait à quelque loi qui 
m’était inconnue (10:298B). 
 
 
It seemed to be Bernardin’s practice, when faced with an inexplicable situation, which 
conformed to none of his interpretations regarding the laws of nature, to refer to ‘une 
loi inconnue’, which nobody could refute. 




Les murènes, les bécunes, les carangues, et toutes les espèces de 
cartilagineux qui ne vivent que de chair, tels que les hygiennes, les 
longs requins, les larges raies, les pantoufliers, les polypes armés 
de ventouses, et toutes les variétés de chiens de mer, y nagent en 




Bernardin’s sources for this information remain obscure. Most fish are described in 
the Encyclopédie, where readers are usually directed to Rondelet’s Histoire des 
poissons, so why would Bernardin bother, since we know that he had access to the 
book?  
With regard to personal witness, we know from his accounts in the Voyage à 
l’Île de France, that Bernardin identified easily, common species. At the beginning of 
his journey, he described the fish market at Lorient: 
 
En traversant Lorient nous avons vu toute la place couverte de 
poisson: des raies blanches, violettes, d’autres tout hérissées 
d’épines; des chiens de mer, des congres monstrueux qui 
serpentaient sur le pavé; de grands paniers pleins de crabes et de 
homards; des monceaux d’huitres, de moules, de pétoncles; des 





Bernardin’s observational skills are demonstrated throughout the Études. He 
had noticed that fish seemed insensitive to pain: ‘J’ai vu, entre les tropiques, un thon, 
à qui un de nos matelots avait enlevé un lopin de chair de la nuque, d’un coup de 
harpon qui se rebroussa contre sa tête, suivre notre vaisseau pendant plusieurs 
semaines’ (6:208B). On further, gruesome occasions sharks were the victims : J’ai vu 
des requins, percés de balles de fusils, revenir mordre à l’hameçon dont ils s’étaient 
déja échappés une fois, la gueule toute déchirée’ (6:209A). 
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 OC, I, Le Voyage à l’Île de France, letter 3, p. 24A. 
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In addition to the informative aspect of the Études, Bernardin’s inclusion of 
anecdotes relating to singular, even macabre, personal experiences would have added 
authority to his accounts and increased readers’ interest, since they would have had 
little, if any, allied knowledge or experience. His observational skills are very 
apparent with his descriptions of colours of fish changing, even within species, 





5.3 Travellers’ Reports   
 
I am devoting a chapter to Travellers’ reports but I shall find it impractical to include 
accounts of maritime experiences, astronomical observations, and descriptions of 
natural history, when these belong more appropriately elsewhere in support of specific 
subjects. Bernardin used travel books partly to include in the Études descriptions of 
unusual, exotic vegetation, of which he had no personal knowledge, in common with 
the majority, if not all of his readers. 
One such was an informative account of the talipot palm tree of Ceylon, by 
Robert Knox.
63
 The leaves are both massive and useful: ‘Une de ces feuilles peut 
couvrir quinze ou vingt personnes. Quand elle est sèche, elle est à la fois forte et 
maniable, en sorte qu’on peut l’étendre et la resserrer’ (11:367A).  
Bernardin points readers to a further remarkable image, appending a note to 
reveal his source (11:342B).
64
 The unusual structure of some trees and their roots has a 
practical purpose: 
 
Le cyprès de la Louisiane croît le pied dans l’eau, principalement 
sur les bords du Méchassipi. [...] Il s’y élève à une hauteur qui 
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 Robert Knox, An Historical Relation of the Island Ceylon, 1681. 
64
 See the prints of most of these seeds in Jean de Laet, Histoire des Indes occidentales. 
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surpasse celle de presque tous les arbres de l’Europe. La nature a 
donné au tronc de ce grand arbre jusqu’à trente pieds de 
circonférence, afin qu’il fût en état de résister aux glaces des lacs 
du nord, qui se déchargent dans ce fleuve. [...] Elle fait sortir de la 
racine de l’arbre, à quatre ou cinq pieds de distance tout autour, 
plusieurs gros chicots, qui ont depuis un pied de hauteur jusqu’à 
quatre: ce ne sont point des rejetons, [...] ce sont de véritables 
brise-glaces’ (11:344B).65  
 
 
Bernardin sourced an extraordinary piece of information: ‘Lorsque le cocotier 
est planté auprès des maisons ou des cabanes, il devient plus fécond par la fumée, par 
les cendres et par l’habitation de l’homme, et qu’il rapporte doublement du fruit’ 
(11:371A).
66
 The range of the information assimilated points to the large number of 
books, to which Bernardin referred. 
Some reports are anecdotal, providing interesting, additional information. 
Such would be a description of fruit falling from trees in the Antilles: 
 
Les lourds cocos, en tombant de la hauteur de l’arbre qui les porte, 
font retentir au loin la terre. Les siliques noires du caneficier, 
lorsqu’elles sont mûres et que le vent les agite, font, en se 
choquant, le bruit du tictac d’un moulin. Quand le fruit grisâtre du 
genipa des Antilles tombe dans sa maturité, il pète à terre comme 





Le père Du Tertre reports on a colourful, arresting scene:  
 
 
Il n’y a point, aux Antilles, de spectacle plus brillant que de voir 
des compagnies d’aras s’abattre au sommet d’un palmiste. Le bleu, 
le rouge et le jaune de leur plumage couvrent les rameaux de 
l’arbre sans fleurs du plus superbe émail (11:356B). 
 
 
Some reports are bizarre and included probably to astound, despite which, 
Jean-Hugues Linschoten is described as a ‘voyageur digne de foi.’ Having described 
the massive height and thicknessof bamboo along river banks in India, which support 
                                                 
65
 Bernardin cites le père Charlevoix, Histoire de la Nouvelle France, vol. 4. 
66
  Note by Bernardin: Le père Philippe, Voyage d’Orient, bk. VII, chap. 5, sect. 4. 
67
 Le père Du Tertre, Histoire des Antilles. Bernardin gives source, but no page number.  
 206  
a man astride, paddling across a river, Bernardin includes a report from Linschoten: 
‘[Il] assure que les crocodiles ne touchent jamais aux gens qui passent ainsi les 
rivières, quoiqu’ils attaquent souvent les canots et les chaloupes même des 
Européens’ (11:368A). No witnesses are cited but the crocodiles’ forebearance is 
attributed to their dislike of bamboo. 
Bernardin selected from other reports, material from which he could impose 
his own interpretations of natural history. Le père Du Tertre noted that plants in the 
Antilles islands thrived, but never produced seeds. Bernardin provides the reason: 
‘Ces observations prouvent que ce n’est ni l’air ni la terre qui leur est contraire, mais 
le soleil qui agite trop vivement sur leurs fleurs’ (11:327A). His evidence is obscure. 
For proof that nature protects man from insect and snake bites, Bernardin turns 
again to le père Du Tertre, who is a favourite source of information:  
 
Le père Du Tertre raconte qu’il trouva un jour dans l’île de 
Guadeloupe, au pied d’un arbre, une plante rampante dont les tiges 
étaient figurées comme des serpens. Mais il fut bien autrement 
surpris quand il aperçut sept ou huit couleuvres qui étaient mortes 
autour d’elle. [...] Elle est fort répandue dans les autres îles 




We learn of further assistance from nature, with reports from voyagers 
corroborating Bernardin’s experiences: ‘François Pyrard, autre voyageur qui a fort 
bien observé la nature, dit qu’il croît sur les rivages des îles Maldives un arbre appelé 
candou, d’un bois si léger qu’il sert de liège aux pêcheurs’ (11:368A).68 Bernardin 
confirmed its remarkable quality:  
 
Je crois avoir eu en ma possession une souche d’arbre de la même 
espèce. Elle était dépouillée de son écorce, toute blanche, de la 
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 Bernardin appends a note: ‘Voyez Pyrard, Voyage aux îles Maldives, p. 38.’ 
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grosseur du bras, de six pieds de longueur, et si légère que je la 
levais avec deux doigts, avec la plus grande facilité (11:368A). 
 
 
Pères Labat and Du Tertre described a further tree of use to man: ‘C’est sur les 
rivages des îles Antilles que croît l’acajou. [...] Il y vient si gros, que, d’un seul de ses 
tronçons, on fait des pirogues qui portent jusqu’à quarante hommes’ (11:368B). 
Logic behind the insertion of some reports, which are merely remarks, is 
obscure. However, Bernardin considered the account by le sieur de la Guilletière to be 
‘fort agréablement écrite.’ It seems a pity therefore that not more was included from 
his travels in Greece: ‘Il n’a vu nulle part d’aussi beau lauriers que le long du fleuve 
Pénée’ (11:341B).69 
Bernardin includes disparate anecdotal information from travellers’ reports, 
combined with his personal observations, possibly to add credence and to impress the 
reader with his extensive travels:  
 
La nature nous a encore donné dans les plantes les premiers 
patrons des filets pour la chasse et pour la pêche.[...] J’ai vu moi-
même, sur les sables du bord de la mer, à l’île de France, une sorte 
de liane, appelé fausse patate, qui couvre des arpens entiers, 
comme un grand filet de pêcheur. [...] Les nègres s’en servent pour 
pêcher du poisson’ (11:372AB).  
 
 
François Pyrard witnessed the same procedure: ‘C’est avec une industrie aussi simple 
et à peu près semblable que les habitans des Maldives font des pêches prodigieuses, 
en n’employant [...] qu’une corde qui flotte sur l’eau avec des bâtons’ (11:372B).70 
Voyagers’ reports in the Études would have intensified readers’ interest by 
providing further credible voices to describe additional, colourful, unusual vegetation, 
exotic scenes and extraordinary occurrences beyond the vast experience of Bernardin. 
They were also useful for supporting his widespread observations and for providing 
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 Bernardin directs the reader to the whole work: Le sieur de la Guilletière, Voyage de Lacédémone.  
70
 François Pyrard, Voyage aux Maldives. 
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him with opportunities to analyse the discoveries of others, thereby increasing his 
authority as an interpreter of natural history.  
Bernardin’s own credence is in evidence throughout the Études in his 
meticulous examination and analysis of natural history during his extensive travels. 
He describes forms and colours of seaweed: ‘J’en ai vu sur les côtes de Normandie 
[...] semblables à ceux que j’ai vus sur les bords de la Sprée, aux environs de Berlin’ 
(1:157A). Deep roots of shore plants afford them protection from the water: ‘Tels sont, 
chez nous [...] une espèce de chiendent que j’ai vu entretrenir avec grand soin en 
Hollande le long des digues’ (11:344B). He witnessed the prodigious height of fir trees 
in cold climates: ‘J’ai vu en Russie des sapins auprès desquels ceux de nos climats 
tempérés ne sont que des avortons’ (5:202B). He observed with surprise cherry treees, 
which were incompatible with the climate: ‘J’ai vu en Finlande, près de Wibourg, au-
delà du soixante-unième degré de latitude, des cerisiers en plein vent’ (11:350A). A 
similar situation existed in Poland: ‘J’ai vu en Pologne quelques particuliers cultiver 
avec le plus grand succès des vignes et des abricotiers’ (11:350B). Conversely, where 
one would expect success, strawberries were difficult to grow: ‘J’ai vu à l’île de 
France plusieurs habitans s’efforcer en vain d’y faire venir des fraises; mais l’un 
d’eux [...] trouva le moyen de s’en procurer en abondance, en les plantant sous des 
arbres’ (11:329B). He explains that sustained attacks by insects are the result of man 
killing the birds, or by importing unwittingly eggs on foreign plants and trees without 
their native predators: ‘Chaque pays a les siens, qui en préservent ses plantes. J’en ai 
vu un au cap de Bonne-Espérance, appelé l’ami du jardinier, continuellement occupé 
à prendre des vers et des chenilles’ (7:221A). Bernardin was ahead of his time in this 
respect. We are now suffering from the effects of imbalance of the ecological system. 
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Bernardin’s technique of discarding the unproductive, incomprehensible 
system of using Latin and Greek names to describe plants, in favour of analogy and 
effective literary devices enlivened his subject and informed his readers in an 
interesting manner. Added to this were his references to personal observations and 
experiences, which gave authenticity to his work. When referring to the discoveries 
and experiences of other travellers, Bernardin acknowledged his sources, identifying 
and often quoting from the relevant journals. In view of the fact that many voyagers 
were his contemporaries, neglect to do so would have become obvious.  
We have the contrast of meticulous acknowledgement on the one hand and 
suspicious similarities elsewhere with no ascription. Subject matter of the Études de 
la nature was so comprehensive that of necessity Bernardin had to consult specific 
authorities and constant references would have become tedious for the reader. 
However there is a fine line to be drawn between reproducing information and 
plagiarism. Colas Duflo explains that in the eighteenth century the practice was not in 
such disfavour as it is today: ‘Comme la plupart des auteurs du dix-huitième siècle, 
Bernardin de Saint-Pierre ne cite pas toujours ses sources.’71 Although Colas Duflo is 
correct in saying that there was no real sense of plagiarism, a sense of honour should 
have precluded appropriation of others’ ideas. Nevertheless, bearing in mind the 
extent and diversity of the Études, and the years of preparation, one cannot with 
certainty accuse Bernardin of conscious deceit. 
A skilful device, noted frequently in the Études, which absolves him from 
identifying his sources, is that of generalization. It has the dual expediency of evading 
direct attribution, especially when criticism is involved, and escaping refutation 
Criticizing inadequate observation of nature, resulting in insufficient information 
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 Bernardin de Saint-Pierre, Études de la nature, ed. by Colas Duflo (Saint-Étienne: Université de 
Saint-Étienne, 2007), p. 31. 
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available in botanical dictionaries, Bernardin does not restrict his censure: ‘Les 
botanistes nous égarent encore davantage’ (1:140B). His criticism of their methods is 
succinct: ‘Il y a d’autres savans qui ne sortent jamais de leur routine, et qui 
s’abstiennent de rien voir au delà, quoiqu’ils soient très-riches en faits: tels sont les 
botanistes’ (9:260B).  
Instead of presenting his conclusions in a dispassionate manner, Bernardin 
frequently denigrates others and incorporates a personified Nature as support, for if 
Nature, or Providence has decreed the matter so, there can be no dissension. 
Conversely, if the answer is not apparent, even to Bernardin, then that is the intention 
of Nature, or Providence. Such an approach does not allow for argument. In 
demonstrating his belief that there is intelligent design and purpose behind natural 
phenomena, Bernardin is saying that God, a Supreme Being, has a hand in all creation 
down to the smallest flower and insect. We know that the Études de la nature 
received general acclaim in 1784, despite some criticism over his erroneous scientific 
theories, but have no information concerning any expressed disapproval of his 
confrontational, dogmatic methods or of complaints that his constant personification 
of nature, especially in Étude 11, proved a distraction from digesting information, but 
readers probably accepted, as we do, that the synthesis of ‘la nature’ and ‘La 






Investigation of any similarity between content of the Études and articles 
in l’Encyclopédie 
 
It was always unlikely that the Études de la nature, a massive undertaking, in 
preparation over several years, would be wholly original in conception. Bernardin 
acknowledges the influence exerted over him by major figures such as Fénelon, 
Montesquieu and Rousseau and is fulsome in his praise. He refers frequently to travel 
writers, often quoting specific material. Much information comes from personal 
experience during the course of his extensive travels. However, detailed knowledge of 
the entire vegetable and animal kingdoms was patently impossible and he had 
recourse to Linnæus, Buffon, Rondelet and further sources, some of which he failed to 
acknowledge. We must remember that Bernardin was neither a naturalist nor a 
scientist, but a mathematician, who had trained as a military engineer. His interest in 
botany seems to have been inspired by his stay on the Île de France and his 
acquaintance with Pierre Poivre, the Intendant of the island, and maintained by his 
later friendship with Rousseau and their botanical excursions in the vicinity of Paris. 
It seems likely that Bernardin could have turned to the Encyclopédie for 
inspiration regarding construction and content of the Études. The structure of certain 
Études is remarkably similar to that of particular articles in the Encyclopédie. 
Furthermore, extraordinary references appear in the Études, which may be 
coincidental but are surprising adjuncts to some themes of the Encyclopédie. 
However, one must remember that readers of the Études might also have been 
familiar with the articles in the Encyclopédie and if Bernardin was seeking any kind 
of reputation he could not have made any wholesale copying too obvious. 
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The article ‘Goût’ in volume 7 of l’Encyclopédie addressing ‘Des plaisirs de 
l’ordre’, states: ‘Il ne suffit pas de montrer à l’ame beaucoup de choses, il faut les lui 
montrer avec ordre’ (p.763B). The article continues: ‘L’ame aime la symmétrie, mais 
elle aime aussi les contrastes’ (p. 764A). It calls attention to the fact that movement in 
nature is not uniform: ‘Elle [la nature] est plus variée que cela, elle met les uns en 
repos, et elle donne aux autres différentes sortes du mouvement’ (p. 764B). Progression 
is explained: ‘Progression de la surprise, c’est lorsqu’une chose est telle que la 
surprise est d’abord médiocre, qu’elle se soûtient, augmente, et nous mène ensuite à 
l’admiration’ (p. 766B).  
Étude 10 is arranged in the following sections: ‘De la convenance, de l’ordre, 
de l’harmonie, des couleurs, des formes, des mouvemens, des consonnances, de la 
progression, des contrastes, de la figure humaine, des concerts, de quelques autres lois 
de la nature peu connues, de l’attraction, de la loi des compensations, de la loi de 
convenance.’ However, from supposition that Bernardin had read, and been 
influenced by the article, we move to proof. 
Referring to uniformity, the article ‘Goût’ continues: ‘S’il est vrai que l’on ait 
fait cette fameuse allée de Moscou à Pétersbourg, le voyageur doit périr d’ennui’ 
(L’Encyclopédie, vol. 7, p. 763B). Bernardin writes: ‘Montesquieu remarque cependant 
que, si la route de Pétersbourg à Moscou est en ligne droite, le voyageur doit y périr 
d’ennui’ (10:290A). Thus, we would seem to have evidence that Bernardin had read the 
article ‘Goût.’1  
In the article we read also: ‘A voir les vers de Corneille si pompeux, et ceux 
de Racine si naturels, on ne devineroit pas que Corneille travailloit facilement et 
                                                 
1
 D’Alembert and Diderot introduced into the article, the ‘Essai’ by Montesquieu: ‘Essai sur le goût 
dans les choses de la nature et de l’art’, which appears to have been an unfinished fragment. They 
explain: ‘Nous joindrons à cet excellent article, le fragment sur ‘le goût’, que M. le président de 
Montesquieu destinait à l’Encyclopédie. [...] Ce fragment a été trouvé imparfait dans ses papiers: 
l’auteur n’a pas eu le temps d’y mettre la dernière main’, pp. 761B, 762A. 
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Racine avec peine’ (l’Encyclopédie, vol 7, p. 767A). Possibly coincidentally, or possibly 
inspired by his reading of the article, of which we have evidence, Bernardin mentions 
Corneille and Racine several times in conjunction: He includes them in a list of 
‘hommes de génie,’ describing them as: ‘Ceux qui nous découvrent les convenances 
de la nature’ (12:396A). He uses them, together with other figures, to illustrate the law 
of opposition: ‘Ils ont contrasté toute leur vie en talens, en mœurs et en fortunes’ 
(12:413B). 
In the article ‘Nature’ in l’Encyclopédie, the expression: ‘l’auteur de la nature’ 
is used: ‘Nature signifie quelquefois le système du monde, la machine de l’univers, ou 
l’assemblage de toutes les choses créées. C’est dans ce sens que nous disons l’auteur 
de la nature’ (l’Encyclopédie, vol. 11, p. 40A). ‘L’Auteur de la nature’ is an expression 
used frequently by Bernardin in the Études, although it is acknowledged that this was 
not an unusual formulation in the eighteenth century. See Étude 2, p. 164B; Étude 8, pp. 
245B, 246A, 250A, 250B, 252A; Étude 9, p. 261A; Étude 10, pp. 288A, 303B),  
The article ‘Greenwich’ states: ‘Gréenwich est remarquable par son 
observatoire et par son hôpital en faveur des matelots invalides’ (l’Encyclopédie, vol. 7, p. 
920B). Bernardin may have thereby gleaned his information. Reflecting that Louis XIV 
established Venetian gondoliers on the canal opposite the chateau of Versailles, 
whose descendants remain in Paris, he compares the respect shown to retired sailors 
in England, where the wounded were housed comfortably in Greenwich, to depressing 
conditions in the Hôtel des Invalides. Bernardin expresses his wish: ‘Je voudrais 
comme font les Anglais chez eux, établir nos matelots invalides aux bancs des 
rivières’ (13:443A). He refers specifically to Greenwich: ‘Quant à ceux que l’âge ou les 
blessures mettraient tout à fait hors de service, ils seraient défrayés convenablement, 
dans une maison semblable à celle que les Anglais ont établie à Greenwich, pour leurs 
matelots invalides’ (13:443B).  
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There is a comprehensive article on ‘Couleur’ in the Encyclopédie, which 
Bernardin may have found useful. The article begins: ‘Couleur, suivant les Physiciens 
est une propriété de la lumière, par laquelle elle produit [...] des vibrations dans le nerf 
optique’ (l’Encyclopédie, vol. 4, p. 327A). Bernardin begins in a similar manner by 
defining the term and explaining the origin: ‘Ce sont, disent nos physiciens, des 
réfractions de la lumière sur le corps’ (10:273B). The article proceeds to identify the 
primitive colours: ‘le rouge, l’orange, le jaune, le verd, le bleu, l’indigo, le violet et 
leurs nuances’ (l’Encyclopédie, vol. 4, p. 328B). Possibly not requiring such information 
from the article, but following the logical pattern, Bernardin lists them in the same 
order, adding a comment: ‘J’ignore ce qui est primitif dans la nature’ (10:273B). The 
article continues with a dissection of secondary colours: ‘On forme de cette maniere 
du verd avec du bleu et du jaune, de l’orangé avec du rouge et du jaune, du jaune avec 
de l’orangé et du verd jaunâtre’ (l’Encyclopédie, vol. 4, p.328A). Bernardin includes the 
compositions of green and orange only, then deviates: ‘Il est évident qu’il y en a 
quatre qui sont composées: le violet du bleu et du rouge; et l’indigo n’est qu’une 
teinte de bleu surchargée de noir’ (10:273B). The article analyses the effect of white and 
black to the spectrum of primitive colours and explains that white will be seen when 
spinning a circular card on which are coloured segments in the following order: ‘Noir, 
bleu, blanc, jaune, rouge, violet, bleu, verd, jaune, rouge, pourpre, bleu, verd, jaune, 
rouge, verd, rouge’ (l’Encyclopédie, vol. 4, pp. 329B-330A). With the addition of white and 
black to the remaining three primary colours: yellow, red and blue. Bernardin 
identifies five simple colours (10:274A). 
However, the article ‘Couleur’ is technical throughout, and refers to the 
experiments of Newton and the observations of Buffon, whereas Bernardin allies the 
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subject to natural phenomena. His objection to the prism lies in its inability to 
replicate the colours seen in nature: 
 
Nous observerons ici que nos machines de physique nous trompent 
avec leur air savant, non-seulement parce qu’elles supposent à la 
nature de faux élémens, comme lorsque le prisme nous donne des 
couleurs composées pour des couleurs primitives, mais en lui en 
soustrayant de véritables; car combien de corps blancs et noirs 
doivent être réputés sans couleur, attendu que ce même prisme ne 




From his objections however, it is possible that Bernardin had studied Newton, 
Buffon or the article ‘Couleur’ in the Encyclopédie, for he displays a thorough 
understanding of the subject. Certain similarities of idea, of language and of 
construction would suggest that he had read the article. For example, when discussing 
the harmony of colours he mentions the clavecin oculaire, an instrument for the deaf, 
with colours representing octaves and demi-octaves, which was invented by père 
Castel in 1725, and described by Diderot (See ‘Couleur’, l’Encyclopédie, vol. 3, p. 512A). It 
is probable that Bernardin knew of the instrument and its inventor, possibly through 
Rousseau, who had met père Castel in Paris in 1741. However, the article may have 
inspired a relevant insertion in the Études: 
 
Je ne m’arrêterai pas davantage aux autres nuances harmoniques 
que l’on peut tirer, suivant les lois de leur génération, les couleurs 
les plus opposées, et dont on peut former des accords et des 




A further article discusses objections advanced against the existence of 
Providence. ‘Voici quelques-unes des difficultés qu’on peut faire contre la 
Providence. Il y a dans le monde plusieurs désordres, bien des choses inutiles et 
mêmes nuisibles. Les rochers inaccessibles, les deserts affreux, les monstres, les 
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poisons, les grêles, les tempêtes’ (‘Providence’, l’Encyclopédie, vol. 13, p. 516AB). I find it 
significant that Bernardin devotes Étude 3 to ‘Objections contre la Providence.’ 
Examples mirror those mentioned in the article. ‘Les rochers inaccessibles’ become 
‘de hautes montagnes’ (3:165A). ‘Les deserts affreux’ are depicted as ‘des sables 
arides’ (3:165A). With regard to monsters: ‘Nos cabinets d’histoire naturelle sont pleins 
de monstres, de corps à deux têtes, de têtes à trois yeux, de brebis à six pates’ (3:165B). 
A similar description is found in l’Encyclopédie: ‘Les monstres à deux têtes sur un 
seul corps’ (vol. 10, p.671B). Poisons are mentioned: ‘La terre est un jardin mal ordonné, 
qui n’offre presque partout que des plantes inutiles, ou des poisons mortels’ (3:165B). 
Tempests are not forgotten: ‘Les insectes ravagent ses semences, les ouragans ses 
moissons’ (3:166A). In his article on ‘Économie rustique’, Diderot writes: ‘Les grandes 
chaleurs engendrent souvent de très-petites mouches ou pucerons, qui ravagent la 
pousse quand elle commence’ (l’Encyclopédie, vol. 9, p. 549B). In an article about 
Mascarene, in the Indian Ocean, Jaucourt writes: ‘La fréquence et la violence des 
ouragans y désolent tous les biens qui sont sur terre’ (l’Encyclopédie, vol. 10, p. 171B).  
The article ‘Providence’ continues: ‘On attribue au hasard des effets dont on 
ne connoît pas les causes, mais Dieu connoissant de la maniere la plus distincte toutes 
les causes et tous les effets. [...] Rien ne sauroit être hasard par rapport à Dieu’ 
(‘Providence’, l’Encyclopédie, vol. 13, p. 516B). Bernardin offers: ‘Les rivières coulent au 
hasard’ (3:165A).‘L’homme a été jeté au hasard sur la terre’ (3:166A). Similar wording 
occurs in the article ‘Dieu’ by Johann-Heinrich-Samuel Formey: ‘Je ne crois pas qu’il 
y ait d’imagination assez fausse pour concevoir d’où cet atome vivant, jetté au hasard 
sur la terre, aura pû tirer du sang ou du chyle tout formé’ (l’Encyclopédie, vol 4, p. 983A). 
Although the phrase ‘au hasard’ was in common use, it is significant in the Études de 
la nature as refutation that the world is so organized, as opposed to being the work of 
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Providence. The same connotation is used in the article: ‘Le Créateur de ce chef-
d’œuvre qu’on ne peut assez admirer, n’a pu l’abandonner au hasard’ (‘Providence’, 
l’Encyclopédie, vol. 13, p. 514A). Bernardin uses a similar construction: ‘Il règne une 
grande harmonie dans la distribution du globe, que nous croyons abandonné aux 
simples lois du mouvement et du hasard’ (9:255B). 
The article ‘Volcans’ states: ‘On remarque que la plûpart des volcans sont 
placés dans le voisinage de la mer’ (l’Encyclopédie, vol. 17, p. 444A). It is possible that the 
article was the basis for Bernardin’s erroneous belief. Referring to earthquakes, he 
writes: ‘Ils ne se font guère sentir que dans le voisinage des volcans, sur les bords des 
mers ou de grands lacs, et seulement dans quelques portions de leurs rivages’ 
(7:222AB). The article explains the cause: ‘Les volcans, ainsi que les tremblemens de 
terre, sont dûs aux embrasemens souterreins excités par l’air, et dont la force est 
augmentée par l’eau’ (l’Encyclopédie, vol. 17, p. 443B). The intensification is attributed to 
inflammable materials in the waters cascading from the mountains. Bernardin could 
have misinterpreted or chosen selectively. He believed that volcanoes were situated 
only in the vicinity of oceans: ‘Les plus grandes mers, [...] où l’on trouve aussi le plus 
grand nombre de volcans, que l’on peut considérer comme les organes excrétoires des 
mers, dont ils consument sans cesse les bitumes et les soufres’ (10:287B). 
The article on ‘Histoire naturelle’ may have been the inspiration for the 
structure of the Études de la nature. ‘Les animaux, les végétaux et les minéraux 
constituent les trois principales parties de l’Histoire naturelle’ (l’Encyclopédie, vol. 8, p. 
226A). The elements of natural history in the Études concentrate on these aspects. 
Bernardin explained his intention: ‘Je formai, il y a quelques années, le projet d’écrire 
une histoire générale de la nature’ (1:133A).  
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The article criticizes the deficiency of a comprehensive botanical vocabulary: 
‘Les systèmes de nomenclature qui ont été faits en Histoire naturelle; ils sont tous 
fautifs.’(l’Encyclopédie, vol. 8, p. 226A). Bernardin agrees: ‘Les botanistes nous égarent 
davantage. J’ai parlé des variations perpétuelles de leurs dictionnaires; mais leur 
mèthode n’est pas moins fautive’ (1:140B). Bernardin continues: ‘La terre est couverte 
de végétaux et d’animaux, dont un savant, une académie un peuple même, ne pourra 
jamais savoir la simple nomenclature’ (1:142B). 
The article describes the prevalent procedure in assembling facts:  
 
Le chef d’œuvre de l’esprit humain est de combiner les faits 
connus, d’en tirer des conséquences justes, et d’imaginer un 
système conforme aux faits. Ce système paroît être le système de la 
nature, parce qu’il renferme toutes les connoissances que nous 
avons de la nature (l’Encyclopédie, vol. 8, p. 229A).  
 
 
Bernardin would appear to agree: ‘Nous nous accoutumons à y renfermer toutes nos 
idées, et à rejeter avec mauvais foi tout ce qui s’en écarte’ (1:141B). 
The article maintains: ‘Le plus important de cette science n’est pas de nommer 
les plantes, mais de connoître leurs propriétés’ (l’Encyclopédie, vol. 8, pp. 226B, 227A). One 
might conjecture that Bernardin is replying to this comment on the science of natural 
history: ‘Quoique les botanistes aient fait de grandes et laborieuses recherches sur les 
plantes, ils ne se sont occupés d’aucun de ses rapports. Enchaînés par leurs systèmes, 
ils se sont attachés particulièrement à les considérer du côté des fleurs’ (11:325A). 
The article proposes a solution: ‘Il seroit donc nécessaire d’avoir en Botanique 
un vocabulaire qui contînt les noms et les descriptions complettes de toutes les plantes 
connues’ (l’Encyclopédie vol. 8, pp. 226B, 227A). Bernardin recognizes the difficulty: ‘Nous 
sommes encore si nouveaux dans l’étude de la nature, que nos langues manquent de 
termes pour en exprimer les harmonies les plus communes’ (11:320B).  
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The article states that study of similarities and differences of Nature’s 
productions establishes the principal facts of natural history:  
 
Les principaux faits de l’Histoire naturelle sont établis sur les 
rapports que les choses ont entre elles, sur les différences et sur les 
ressemblances qui se trouvent entre les productions de la nature. Le 
naturaliste doit les comparer les unes aux autres, en observant leurs 
propriétés et leur conformation; les éloigner ou les rapprocher les 
unes des autres pour reconnoître la substance et la forme essentielle 




Bernardin’s solution could almost be a direct response. He dismisses Greek as being a 
viable proposition but adopts an innovative approach:  
 
Quoique nous ayons que le seul terme de blanc pour exprimer la 
couleur blanche, la nature nous en présente de bien des sortes. [...] 
Ainsi, les blancs du lis, de la marguerite, du muguet, du narcisse, 
de l’anemona ne morosa, de l’hyacinthe, sont différens les uns des 
autres. Le blanc de la marguerite a quelque chose de celui de la 
cornette d’une bergère; celui de l’hyacinthe tient de l’ivoire; et 
celui du lis, demi transparent et cristallin, ressemble à de la pâte de 
porcelaine. Je crois donc qu’on peut rapporter tous les blancs 




Bernardin possessed adverse views on public education, which coincided with 
those of D’Alembert, who had written judgmentally in the article ‘Collége.’ Several 
allusions in the Études point to the fact that Bernardin had read and been influenced 
by the item. One indication is the reference in the article to Jean Despautère, a 
grammarian, whose books were widely used in schools at the beginning of the 
sixteenth century. Had Bernardin not been inspired to mention Corneille, Racine and 
Nicolas Boileau in Étude 12, p. 384A, with a further reference to Boileau in Étude 14, 
p. 465B, all of whom appeared in the article ‘Goût’, one might assume that his 
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reference to Despautère in Étude 14 was wholly coincidental.
2
 Deploring the teaching 
of Latin, d’Alembert had written:  
 
Nous avons sous les yeux un ouvrage [...] intitule la défait de 
Solécisme par Despautere, représentée plusieurs fois dans un 
collége de Paris: le chevalier Prétérit, le chevalier Supin, le 
marquis de Conjugaisons, et d’autres personnages de la même 
trempe, sont les lieutenans généraux de Despautere (l’Encyclopédie, 
vol. 3, p. 636A). 
 
 
Bernardin produced: ‘Combien voient encore avec une tendre émotion les berceaux 
d’osier et les poêlons rustiques qui ont servi à leurs premiers couches et à leurs 
premières tables, et ne peuvent voir sans aversion un Turselin ou un Despautère!’ 
(14:460A). 
Also in the article ‘Collége’ (sic), D’Alembert had written: ‘Pourquoi passer 
six ans à apprendre, tant bien que mal, une langue morte? [...] Le tems qu’on employe 
à composer en Latin est un tems perdu’ (‘Collége’, l’Encyclopédie, vol 3, p.636AB).3 
By the same premise, I assume that Bernardin had read the article, considered 
D’Alembert’s stance, and agreed to a certain extent: ‘Je leur apprendrais le latin. Je ne 
le leur enseignerais pas métaphysiquement et grammaticalement, comme dans nos 
colléges, où ils l’oublient dès qu’ils en sont sortis, mais par l’usage’ (14:468A). 
One notices certain obscure references in the Études, albeit in different 
contexts, which exist also in the Encyclopédie in articles, which we know were of 
interest to Bernardin. Again, they may be coincidental but it is possible that the 
associations were revived in his mind when seeking analogies. One such relates to the 
article on education by M. du Marsais:  
 
 
                                                 
2
 In Étude 14, p. 465B, Bernardin referred erroneously to Nicolas Boileau as Colin.  
3
 I am following the convention used in the Encyclopédie. 
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Rien d’efféminé dans la manière d’élever les enfans; mais ne 
croyons pas que tout soit également bon pour tous, ni que 
Mithridate se soit accoûtumé à un vrai poison. On ne s’accoûtume 
pas plus à un véritable poison, qu’à des coups de poignard 
(‘Éducation’, l’Encyclopédie, vol.5, p. 398A). 
 
 
Bernardin’s subject concerned plants and animals, dangerous to man, but not to 
certain other creatures. With regard to rattlesnakes, he wrote:  
 
Nos porcs et nos volailles les mangent sans en éprouver aucune 
incommodité. Les canards, surtout, en sont très-avides, ainsi que de 
la plupart des plantes vénéneuses. Ceux du royaume de Pont 
acquéraient par ces alimens, qui y sont communs, tant de vertus, 




It is possible that when Bernardin was considering immunity to poisons, King 
Mithridates sprang immediately to his mind. It is equally possible that the article in 
the Encyclopédie provided the information, or triggered his memory.
4
 
Diderot and Pierre Tarin wrote in the Encyclopédie: ‘Dans la nature où Dieu 
ne fait rien en vain, la moindre configuration a sa raison’ (‘Anatomie’, vol. I, p. 415B). 
With regard to astronomy, D’Alembert wrote: ‘Comme nous savons que la nature ne 
produit rien en vain [...] pourquoi ne conclurions-nous donc pas qu’il y a des plantes et 
des animaux sur la lune?’(‘Lune’, vol. 9, p. 734AB).  
Coincidentally, in the Études one notes remarkably similar expressions: ‘La 
nature n’a rien fait en vain’ or ‘Dieu n’a rien fait en vain’ (1:134B, 6:208A, 10:314B, 
11:324B).  
From the similarities of form and expression between certain articles in the 
Encyclopédie and the Études de la nature, it would seem that Bernardin had studied 
the Encyclopédie in depth and it would be surprising if he had not. Published between 
                                                 
4
  See article by Dr Gabriel Venel, in L’Encyclopédie, ‘Mithridate’, vol. 10, p. 582AB. He details 
ingredients used in the preparation of the antidote to poison, which he considers was used over a 
prolonged period by King Mithridates VI of Pontus, (c. 120BC-63BC). 
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1751 and 1772, containing a plethora of diverse subjects, written by many named, and 
unidentified contributors under the editorship of Diderot and D’Alembert, it was the 
outstanding reference work of the age. Also, by 1772 Bernardin was acquainted with 
d’Alembert. The evidence comes from Malcolm Cook, who refers to the existence of 
extant letters, between the two men.
5
 He reveals also a tenuous link with Turgot, who 
wrote articles on economics, etymology, philosophy and physics.
6
 A further 
connection was Jean-Jacques Rousseau, a close companion of Bernardin, who had 
written articles on music and political theory. 
Apart from any interest through personal contacts, Bernardin had long been 
preparing a major undertaking: ‘Je formai, il y a quelques années, le projet d’écrire 
une histoire générale de la nature’ (1:133A). It would therefore have been logical for 
Bernardin to study articles in the major text of reference of his day, and to be 
influenced by them, but unwise to copy wholesale. Bernardin’s use of the text is 
subtle and selective. He seemed to be seeking examples as corroboration for his own 
work. Use of the text for support and information cannot, in my opinion, be construed 
as plagiarism.  
                                                 
5
 See Malcolm Cook, Bernardin de Saint-Pierre: a Life of Culture (Oxford: Legenda, 2006), p. 40. 
6





Bernardin’s use of information from other Voyagers 
 
The volume and diversity of observations and reports is such that I shall devote 
separate chapters to distinguish between those from voyagers and Bernardin’s 
personal observations and experiences, since the latter form a significant insight into 
his life and personality.  
A substantial part of Bernardin’s comprehensive reading embraced travel 
books. He made extensive use of them for a variety of reasons. Although he was one 
of the most widely travelled men of his age, Bernardin had not covered the globe and 
therefore made selective use of observations from other voyagers to provide 
information on vegetation and animal life, to obtain interesting, anecdotal material, 
and to support by discriminating use of selected texts, his erroneous scientific theories 
of the cause of the tides, and the elongation of the globe at the poles. His proposals for 
the nurture and education of children were reinforced by observations of different 
cultures from travellers, many of whom were Jesuit missionaries.
1
 Although the 
influence of the physiocrats may be discerned behind his deliberations upon the 
inequitable economic system in France and the poverty of the peasants and workmen, 
travel writers provided necessary material for additional corroboration on natural 
phenomena. He explained his catholic interest in the genre:  
 
Les écrivains auxquels on revient toujours ne sont pas les plus 
spirituels [...] mais ceux qui nous rendent l’action de la Providence 
toujours présente. [...] C’est par cette même raison que les livres de 
voyages, quoique la plupart écrits sans art, et quoique décriés par 
une multitude d’états de notre société, [...] sont cependant les plus 
intéressans de notre littérature moderne, non-seulement parce 
qu’ils nous font connaître de nouveaux bienfaits de la nature, en 
nous parlant des fruits et des animaux des pays étrangers, mais à 
                                                 
1
 Jesuit missionaries included pères Claude d’Abbeville, Antoine Biet, Charlevoix, Du Tertre. 
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cause des dangers de terre et de mer auxquels leurs auteurs 
échappent souvent, contre toute espérance humaine (12:415A). 
 
 
A note appended to Étude 13 explains further his reasons for their inclusion:  
 
 
Je cite beaucoup de livres de voyages, parce que ce sont ceux que 
j’aime et que j’estime le plus de la littérature moderne. J’ai 
beaucoup voyagé, et je puis assurer que je les ai trouvés presque 
toujours d’accord sur les productions et les mœurs de chaque pays, 
quand ils n’y portent pas l’esprit de leur nation ou de leur parti 
(‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, n. 60, p. 500A).  
 
 
Given that many categories listed are the targets of his denigration in the Études, 
Bernardin seems oblivious to the incongruity of his own reliance on the genre. 
Furthermore, one wonders where he obtained information to support such 
generalizing statements:  
 
Tout le monde les décrie et tout le monde les consulte. C’est chez 
eux que puisent sans cesse les géographes, les physiciens, les 
naturalistes, les navigateurs, les commerçans, les écrivains 
politiques, les philosophes, les compilateurs en tout genre, les 
historiens de nations étrangères, et même ceux de notre pays, 
quand ils veulent connaître la vérité (‘Notes de l’Auteur’. in Études, OC, 
I, n. 60, p. 500A). 
 
 
Bernardin considered that modern authors lacked the necessary practical 
experience to interest and to instruct readers in this area. This would explain in part 
his reliance upon Dampier, which was discussed in Chapter 3: 
 
Il est assez singulier qu’il n’y ait eu aucun voyage publié par ceux 
de nos écrivains qui se sont rendus les plus célèbres dans la 
littérature et la philosophie. Il nous manque un modèle dans un 
genre si intéressant, et il nous manquera longtemps, puisque MM. 
de Voltaire, d’Alembert, de Buffon et Rousseau ne nous l’ont pas 
donné. Montaigne et Montesquieu avaient écrit leurs voyages, 
qu’ils n’ont pas fait paraître. On ne peut pas dire qu’ils aient jugé 
suffisamment connus les pays de l’Europe où ils avaient été, 
puisqu’ils ont donné tant d’observations neuves sur nos mœurs, qui 
nous sont si familières. Je crois que ce genre, si peu traité, est 
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rempli de grandes difficultés. Il faut des connaissances 
universelles, de l’ordre dans le plan, de la chaleur dans le style, de 
la sincérité; et il faut parler de tout. Si quelque sujet est omis, 
l’ouvrage est imparfait; si tout est dit, on est diffus et l’intérêt cesse 
(Voyage à l’Île de France, letter 28, pp. 106B, 107A). 
 
In the Études de la nature Bernardin certainly rectified some of the perceived 
omissions: he had attempted to acquire ‘connaissances universelles’, he injected ‘de la 
chaleur dans le style’, he wrote with ‘sincérité’, and followed his guideline: ‘il faut 
parler de tout.’ One might consider that he failed to introduce: ‘de l’ordre dans le 
plan.’  
Despite his initial praise and recognition that most travel books were compiled 
‘sans art’, because their authors were not creative, professional writers, Bernardin 
does not refrain from criticism: 
 
Nous avons cependant des voyageurs estimables. Addison me 
paraît au premier rang; par malheur il n’est pas Français: Chardin a 
de la philosophie et des longueurs: l’abbé de Choisy sauve au 
lecteur les ennuis de la navigation; il n’est qu’agréable: Tournefort 
décrit savamment les monumens et les plantes de l’Archipel; mais 
on voudrait voir un homme plus sensible sur les ruines de la Grèce: 
La Hontan spécule et s’égare quelquefois dans les solitudes du 
Canada: Léry peint très-naïvement les mœurs des Brésiliens et ses 
aventures personnelles. De ces différens génies on en composerait 
un excellent; mais chacun n’a que le sien; témoin ce marin qui 
écrivit sur un journal ‘qu’il avait passé à quatre lieues de Ténériffe, 
dont les habitans lui parurent fort affables’ (OC, I, Voyage à l’île de 
France, letter 28, p. 107A).  
 
 
Noteworthy in this passage are detailed references to numbers of travellers, which 
prove that Bernardin must have read the accounts of their voyages. One speculates 
again, where, in his impecunious state, he obtained such books and the many others to 
which he refers in the Études. There is no evidence that he consulted books in the 
Bibliothèque du Roi. In view of his subsequent criticism the initial sentence is 
paradoxical. Of interest is his remark concerning Addison: ‘Addison me paraît au 
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premier rang; par malheur il n’est pas Français.’ One might construe this comment as 
an attempt at humour, except that no further such efforts are apparent elsewhere in the 
Études. Accounts of Addison’s travels were available in French translation.2 
Considering the disparaging comments made about the other writers, I presume that 
the reference to Addison was to compare him favourably with French authors. Despite 
widespread acclaim at the time for what is still considered a definitive work on Persia, 
and praise from Montesquieu, Rousseau and Voltaire, Bernardin dismissed Jean 
Chardin as being verbose.
3
 L’abbé de Choisy receives satirical mention, albeit in a 
positive guise. His interesting account of daily activities on the voyage to Siam, which 
included navigation lessons, is in marked contrast to the Voyage à l’Île de France, in 
which Bernardin charted meticulously positions of the ship.
4
 Tournefort apparently 
lacks sensitivity. With justification, Bernardin accuses La Hontan of straying from the 
truth, since he embellished his adventures in Canada and his inaccuracies in 
cartography were not discovered for a century. La Hontan’s desertion from the 
military and attack on religion precluded his return to France.
5
 Without elaboration 
Bernadin describes Jean de Léry as a naïve writer, despite the fact that his account of 
Brazil encompassed the voyage, the country, the natives, efforts of the Protestant 
mission and privations suffered.
6
 I find this paragraph indicative of Bernardin’s 
dismissive attitude throughout the Études towards philosophes and savans; in fact 
those whose findings and opinions were at variance with his. In this case, it might 
                                                 
2
 Joseph Addison, Remarks on several parts of Italy appeared in volume 4 of Mr Misson, Remarques 
sur divers endroits de l’Italie pour servir au voyage de Monsieur Misson (van de Water, 1722). There 
were subsequent translations. 
3
 Jean Chardin, Voyages de monsieur le chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient 
(Amsterdam, 1711). 
4
 François-Timoléon, abbé de Choisy, Journal du voyage au Siam, 1685, 1686. 
5
 Louis-Armand de Lom d’Arce, baron de La Hontan, Nouveaux voyages de M. le baron de La Hontan 
dans l’Amérique septentrionale (The Hague, 1704). See also Dialogues avec un sauvage, intro. by 
Maurice Roelens (Paris: Éditions sociales, 1973). 
6
 Jean de Léry, Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite Amérique (Lausanne: 
Bibliothèque Romande, 1972). 
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seem that Bernardin wished to emphasize the comparison between their efforts and 
his advanced technique. 
Bernardin concluded that different travellers had varying interests; some 
focusing on monuments, statues, inscriptions or medals; some even prizing the 
autographs of a savant distingué, but Bernardin would prefer to record the names of 
men whom he had known, and to remember living monuments of public use rather 
than antiquities: ‘Quant aux antiquités, j’avoue qu’elles me donnent des idées tristes. 
Je ne vois dans un arc de triomphe qu’une preuve de la faiblesse d’un homme: l’arc 
est resté, et le vainqueur a disparu’ (OC, I, Voyage à l’Île de France, letter XXVIII, p. 107A). 
Above all, he would choose a natural object to take as a souvenir back to France 
rather than conventional wealth: ‘Je préfère un cep de vigne à une colonne, et 
j’aimerais mieux avoir enrichi ma patrie d’une seule plante alimentaire, que du 
bouclier d’argent de Scipion’ (OC, I, Voyage à l’Île de France, letter 28, p. 107AB).7  This 
remark is fascinating since Bernardin’s preference was so different from 
contemporary custom, when people on the Grand Tour acquired stone monuments as 
souvenirs. However, his preferences remain constant: ‘Les arbres sont les véritables 
monumens des nations’ (13:445B).  
His inflexible position regarding the cause of the tides is reiterated in ‘L’Avis 
de l’Auteur’, when he counters the scepticism of journalists: ‘La plupart d’entre eux 
ont traité de paradoxe la cause des courans et du flux et reflux de la mer, que j’attribue 
à la fonte alternative des glaces des pôles’ (OC, I, Études, p. 129A). His theory regarding 
the elongation of the globe at the Poles is advanced with equal vehemence. He 
dismisses the conclusions of Newton and alleges that errors are accepted because of 
                                                 
7‘Le bouclier d’argent de Scipion’ or ‘Plat d’Achille’ is one of the greatest known pieces of Roman 
silver, possibly owned by the Roman general Scipio and said to depict a scene from Homer’s Iliad. It 
was found in the Rhône, near Avignon, in 1656; offered to Louis XIV in 1697, and is now in the 
Cabinet des antiques de la Bibliothèque nationale de Paris: 
multimedia.bnf.fr/visiterichelieu/grand/mma20.htm. Accessed 11 April 2011. 
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the status of the promoters: ‘Sur la foi des Maupertuis et des La Condamine, l’Europe 
a cru, jusqu’à présent, que la terre était aplatie aux pôles. Je démontre d’après leurs 
propres opérations, dans l’explication des figures, qu’elle y est allongé’ (p.130A).8 He 
supports his theories by selecting observations from voyagers, with omissions where 
expedient, or attributing to Divine Will, circumstances which do not conform to his 
analyses, such as lunar influence upon tides.  
There will inevitably be some duplication of material from travel writers in 
this thesis, for pertinent inclusion was necessary in chapter 4, relating to Bernardin’s 
scientific theories, and in chapter 5, which deals with natural history. Some reports 
contain information, which is applicable to both these chapters, including chapter 7. 
I have detailed in chapter 4, reports of experiences from other voyagers, which 
Bernardin felt to be compatible with his theories of the origin of oceanic tides. Such 
include William Dampier, Frédéric Martens, François Froger, Henry Ellis, Jean-
Hughes Linschoten, Bishop Erik Pontoppidan of Bergen, Guillaume Schouten and 
Captain Cook. Reports, which Bernardin used positively or negatively, to support his 
theory that the globe was elongated at the poles and flattened at the equator, came 
from Richard Nordwood, Pierre Bouguer, Giovanni-Domenico Cassini, Tycho-Brahé 
and Kepler. 
In chapter 5, which deals with natural history and includes a section on fish, 
both the commercial aspect and physical attributes, habits and habitats, I have 
included observations from Robert Knox, Jean-Hughes Linschoten, François Cauche, 
Frédéric Martens, Jean Schæffer, Georg Marcgrave, Guillaume Rondelet, Nicolas 
Denys, Governor of Canada, le père Du Tertre and le sieur de La Guilletière  
                                                 
8
 In 1736 Maupertuis, and La Condamine with Bouguer, were sent by Louis XV respectively to 
Lapland, to measure the length of a degree of the arc of the meridian, and to Mitad del Mundo, in Peru 
(now in Ecuador), to measure the length of a degree of the meridian at the Equator. 
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In this chapter, I propose to refer briefly where applicable, to voyagers 
previously mentioned, but to concentrate on disparate topics, which will involve 
different writers. 
Bernardin found also in travel books interesting material regarding foreign 
attitudes and customs. The reader is informed of inconsequential details, which 
nevertheless increase the erudition of Bernardin, who often identifies his source: ‘Le 
blanc est la couleur du deuil chez le Chinois’ (10:277B).9   
He refers to the Siamese, who ridicule the Christian religion, when the 
supposedly civilized races, who practise it, are engaged in constant warfare:  
 
Le philosophe Laloubère, envoyé de Louis XIV à Siam, dit, dans la 
relation de son voyage, que les Asiatiques se moquent de nous, 
quand nous leur vantons l’excellence de la religion chrétienne pour 
le bonheur des états. Ils demandent, en lisant nos histoires, 
comment il est possible que notre religion soit si humaine, et que 
nous fassions la guerre dix fois plus souvent qu’eux (14:458B). 
 
 
With regard to the capabilities of primitive races, Bernardin accepts that the 
mastery of fire separates the intelligence of man from that of animals, but reveals a 
supposition by historians that fire was unknown to primitive races before the arrival 
of Europeans: ‘Ils citent en preuve les habitans des îles Mariannes, autrement dites 
îles des Larrons’ (1:148A).10 However, these historians contradicted themselves: ‘Ces 
peuples se servaient de canots qu’ils enduisaient de bitume, ce qui suppose, dans des 
Sauvages qui ne connaissaient pas le feu, qu’ils employaient le feu pour les creuser, 
ou au moins pour les espalmer’ (1:148B). A further proof of their knowledge of fire 
was the fact that: ‘Ils vivaient de riz’ (4:148B). 
                                                 
9
 Gentil de La Barbinais, Voyage autour du monde. 
10
 See Magellan, L’Histoire des îles Mariannes, par le père Gobien, vol. 2, p. 44, and Herrera, Des 
Indes occidentales, vol. 3, pp. 10, 712. 
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To illustrate the iniquity of European nations compared with the kindness of 
the supposed savage races, Bernardin includes an anecdote provided by: ‘le vertueux 
consul d’Arvieux dans son voyage du Liban.’ Tempted by extreme poverty to part 
with his mare, which was intended to be a gift for Louis XIV, an Arab refused at the 
last minute to sell her for gold: ‘A qui vais-je te livrer? A des Européens qui 
t’attacheront, qui te battront, qui te rendront malheureuse’ (14:462B). 
On the subject of ‘savage’ races, Bernardin quotes at length from the account 
by le père Du Tertre, a missionary of the Dominican Order:  
 
A ce seul mot de Sauvage, la plupart du monde se figure dans leurs 
esprits une sorte d’hommes barbares, cruels, inhumains, sans 
raison, contrefaits, grands comme des géans, velus comme des 




Bernardin summarizes the true temperaments of the Caribbean islanders, as perceived 
by le père Du Tertre: ‘Les Sauvages de ces îles sont les plus contents, les plus 
heureux, les moins vicieux, les plus sociables, les moins contrefaits et les moins 
tourmentés de maladies, de toutes les nations du monde’ (7:243B).11 
As I have already mentioned, Bernardin used travel writers for his scientific 
theories, for added information regarding natural history, for interesting revelations of 
foreign manners and traditions; but also for his ideas on the raising of children: an 
issue, which exercised both Bernardin and Rousseau. His disapproval of the French 
system of nurture and education remains constant in the Études: undoubtedly a result 
of his own unhappy experiences under the Jesuits:  
 
Les colléges seront toujours pleins. Je desirerais au moins qu’on 
délivrât les enfans de ces longues misères qui les dépravent dans 
l’âge le plus heureux et le plus aimable de la vie, et qui ont ensuite 
                                                 
11
 Le père Du Tertre, Histoire naturelle des Antilles, vol. 2, treatise 7, chap. 1, para. 1. 
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tant d’influence sur leur caractère. L’homme naît bon: c’est la 




Bernardin uses the testimony of the père d’Abbeville, a Capuchin missionary on the 
island of Maragnan on the Brazilian coast, to support his innovative ideas:  
 
Davantage, je ne sais si c’est pour le grand amour que les pères et 
mères portent à leurs enfans, que jamais ils ne leur disent mot qui 
les puisse offenser; ainsi les laissent en liberté de faire ce que bon 






Bernardin reinforces the message: ‘Son témoignage est confirmé par Jean de Léry, à 
l’égard des Brésiliens, qui ont les mêmes mœurs, et qui sont dans le voisinage de cette 
île’ (7:242B). A further source is Antoine Biet, a missionary in Cayenne in 1652, who 
reported on the methods of the Galibi savages, who allowed their children a natural 
life with neither restriction nor censure: ‘La mère a grand soin de nourrir son enfant. 
Ils ne savent ce que c’est, parmi eux, de donner leurs enfans à nourrir à une autre’ 
(7:242B).
13
 He includes an extract from père Charlevoix, taken from his Voyage à la 
Nouvelle-Orléans: ‘Quelquefois, pour les corriger de leurs défauts, on emploie les 
prières et les larmes, mais jamais les menaces’ (7:242B).14 
By supporting one report with several, analogous examples, together with their 
citations, it would appear that Bernardin hoped to impress readers with his erudition, 
and simultaneously to emphasize the contrast between customs of savages and the 
‘civilized’ European nations. 
                                                 
12
 Le père Claude d’Abbeville, Histoire de la mission des pères Capucins dans l’isle de Maragnan et 
terres circonvoisins (Paris: Huby, 1614). 
13
 Antoine Biet, Voyage de la terre équinoxiale, bk.3, p. 390. 
14
 Le père Charlevoix, ‘Journal historique de l’Amérique septentrionale’ in Voyage à la Nouvelle 
Orléans, letter 22, August 1721. 
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To support his concern over the inequitable economic system in France and 
the practice of privilèges by the entrepreneurs, who could tax the workmen as they 
wished, Bernardin quotes from the text of un anonyme anglais: ‘ J’ai passé par 
Montrueil, Abbeville, Péquigny..... La seconde de ces villes a aussi son château: ses 
habitans indigens exaltent beaucoup leur manufacture de drap; mais elle est moins 
considérable que celles de bien des villages du pays d’York’ (13:420A).15 
Throughout the Études is evidence that Bernardin has read widely. One might 
consider that he wished to provide an education for his readers, for an immense 
library is contained within one volume, with substantial help to alight on a relevant 
passage, after which, readers might well have been inspired to investigate further. If 
some deductions made by Bernardin are erroneous, they are the result of painstaking 
deliberation.  
The wealth of material amassed for the Études de la nature includes allusions 
to travel writers and excerpts from their books, often with title, chapter and page 
given. They are used selectively to support Bernardin’s scientific theories, to describe 
unknown territories, to educate about exotic plants, unusual land and sea animals, 
diverse habits and traditions of the human inhabitants of distant lands, to reinforce 
Bernardin’s ideas on nurture and education of children, by comparison with the kinder 
traditions of perceived savages, and to contrast the more privileged circumstances of 
the working classes in other European countries, with the poverty endured in France 
by the same stratum of society. The purpose of some anecdotal material would appear 
to be for interest and amusement, thereby precluding monotony for the reader. 
How he accessed the incredible compilation remains a mystery. We know that 
from 1772 to 1775 approximately, he frequented the salon of Mlle Lespinasse, as did 
                                                 
15
 Voyage en France, en Italie et aux îles de l’Archipel, en 1750, 4 petits vols. in-12. 
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D’Alembert and Turgot, amongst others, so that books would probably have been 
available for him to borrow. Also, amongst the travel books to which Bernardin 
refers, I have found a clue with regard to the translator: Charles Frédéric Hoffberg, 
Histoire naturelle du Renne, trans. by M. le chevalier de Kéralio. Johann Georg 
Gmelin, Voyage en Sibérie, contenant la description des mœurs et usages des peuples 
de ce pays, trans. by M. de Keralio, 2 vols (Paris: Desaint, 1767). As I mentioned in 
Chapter 2, from 1773, Bernardin visited the Kéralio family and hoped to marry 
Louise Kéralio, the daughter of Louis Félix, but his impecunious position precluded 
such a prospect. After a military career, Louis-Félix Guinement, chevalier de Kéralio, 
one of five brothers, became a writer and academic. Fluent in German and Swedish, 
he translated several books. Bernardin had access to books belonging to this cultured 
family.
16
 This would not however explain the immense number of books, which 
Bernardin must have read, in order to give references and to quote extracts throughout 
the Études. It has been impossible to refer to every travel writer mentioned in the 
Études but the number of references is so remarkable, that I have listed each author, 
with his details, in Appendix B, as opposed to including them in the Bibliography. 
                                                 
16
 See manuscript folder 3, fiche 008, image 033. Also folder 105, fiche 174, image 003. 
 234  
Chapter 8 
 
Bernardin’s personal experiences 
 
Much anecdotal material taken from the reports of voyagers appears sporadically in 
the Études, in addition to personal experiences of Bernardin. I am using the word 
anecdote in the modern sense: narrative of a detached incident.
1
 Some such have 
appeared in chapters 3 and 4, on science and natural history respectively, and in 
chapter 6, which deals with Bernardin’s use of travel writers.  
Bernardin explains his reasons for the use of apparently inconsequential items 
integrated with his major themes, where they interrupt, or expand the topic under 
deliberation. He addresses the subject of digressions, as opposed to notes following 
the main text:  
 
L’usage des notes, si commun aujourd’hui dans nos livres, vient, 
d’une part, de la maladresse des auteurs, qui se trouvent 
embarrassés pour interpoler dans leurs ouvrages des observations 
qu’ils croient intéressantes, et de l’autre, de la délicatesse des 
lecteurs, qui ne veulent point être interrompus dans leur lecture par 
des digressions (OC, I, ‘Notes de Préambule de l’Arcadie’, p. 636A). 
 
 
He contrasts current practice with that of the Classical era: ‘Les anciens, qui 
écrivaient mieux que nous, n’ajoutaient point de notes à leur texte; mais ils s’y 
écartaient à droite et à gauche, suivant leurs besoins’ (p. 636A). We discover 
Bernardin’s preference: ‘Leurs digressions répandent, à mon avis, une agréable 
variété dans leurs ouvrages’ (p. 636A). Therefore, whilst providing to a certain extent 
for ‘modern’ convention, Bernardin was disposed towards supplying agreeable variety 
in his work. 
                                                 
1
 In the eighteenth century, the term ‘anecdote’ had the connotation of a secret story. See Malcolm 
Cook, ‘Avant-Propos’, in Anecdotes, Faits-Divers, Contes, Nouvelles 1700-1820 (Oxford: Peter Lang, 
2000), p. 10. 
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By considering the expressions ‘j’ai vu’, ‘j’ai ramassé’, ‘j’ai mangé’, ‘j’ai 
trouvé’, ‘j’ai remarqué’, ‘j’ai éprouvé’, we can chart his many journeys and 
experiences, and attempt to ascertain his motives regarding the use of such 
terminology. 
It would appear that one oblique reference was designed to dissociate 
Bernardin from Buffon’s belief that orang-outangs were primitive men.2 ‘Tous les 
genres ont leurs consonnances, excepté le genre humain. Celui des singes, dont on a 
voulu faire une variété de l’espèce humaine, a des relations beaucoup plus directes 
avec les autres animaux’ (1:153B). In order to reinforce this dissimilarity from humans, 
Bernardin offers his personal impressions: ‘J’ai vu des singes qui ressemblaient fort 
bien à des ours, comme le bavian du cap de Bonne Espérance, ou à des lévriers, 
comme le maki de Madagascar’ (1:153B). 
In summarizing his plan for the Études, Bernardin states: ‘Nous ne pouvons 
connaître que ce que la nature nous fait sentir, et nous ne pouvons juger de ses 
ouvrages que dans le lieu et dans le temps où elle nous les montre’ (1:156B). Bernardin 
will offer: ‘Des observations faciles, des découvertes utiles, des jouissances de toute 
espèce’ (1:157A). One such meticulous observation compares the coastline and rivers 
of Normandy, with the River Spree in Berlin and exemplifies Bernardin’s skill in 
depicting every nuance of the scene he has witnessed, in lyrical prose:  
 
Supposons que [...] du côté de la mer, les flots couvrent d’écume 
ses roches revêtues de varechs, de fucus et d’algues de toutes les 
couleurs et de toutes les formes, vertes, brunes, purpurines, en 
houppes et en guirlandes, comme j’en ai vu sur les côtes de 
Normandie à des roches de marne blanche que la mer détache de 
ses falaises; [que] du côté du fleuve on voie [...] quelques saules, 
non pas comme ceux de nos prairies, mais avec leur crue naturelle, 
et semblables à ceux que j’ai vus sur les bords de la Sprée, aux 
                                                 
2
 Buffon, Histoire naturelle, vol. XIV, p. 43. 
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environs de Berlin, qui avaient une large cime et plus de cinquante 
pieds de hauteur (1:157A). 
 
Bernardin’s detailed description of the willows is reminiscent of his study of the 
strawberry plant, outside his window in Paris, where, in addition to the obvious 
features, he perceived significant associations with the host plant, both visible to the 
naked eye and necessitating a microscope.  
 
 Ces saules, lisses et remplis de suc, […] et d’autres, bien vieux, 
dont la cime soit pendante et les tronces caverneux; ajoutons-y 
leurs plantes auxiliares, telles que des mousses vertes et des lichens 
dorés qui marbrent leurs écorces grises, et quelques-uns de ces 
convolvulus appelés chemises de Notre-Dame, qui se plaisent à 
grimper sur leur tronc et à en garnir les branches, sans fleurs 
apparentes, de leurs feuilles en cœur et de leurs fleurs évidées en 
cloches blanches comme la neige (1:157B). 
 
 
Analogous to the strawberry plant, which was host to a multitude of insects, the 
willows’ visiting creatures appear:  
 
Mettons-y les habitans naturels au saule et à ses plantes, leurs 
papillons, leurs mouches, leurs scarabées et leurs autres insectes, 
avec les volatiles qui leur font la guerre, tels que les demoiselles 
aquatiques, polies comme l’acier bruni, qui les attrapent en l’air; 
des bergeronnettes qui les poursuivent à terre en hochant la queue, 
et des martins-pêcheurs qui les prennent à fleur d’eau: vous verrez 




I consider this a significant passage, since it reveals Bernardin’s skill in observation, 
his talent in bringing to life otherwise relatively unremarkable scenes, by use of 
adjectives, verbs, and personification, but principally it reveals Bernardin’s view of 




Including his personal experiences would add weight to theories advanced and 
conclusions formed. One such was Bernardin’s conviction that volcanoes are situated 
solely near the seas and great lakes: ‘Ils ne viennent point des feux intérieurs de la 
terre, mais ils doivent leur naissance et les matières qui les entretiennent aux eaux’ 
(4:192B). 
Although admitting ignorance over the formation of granites and vitrified 
stones, which he collected, he dismisses the action of fire:  
 
J’ai ramassé, sur les collines caillouteuses de la Basse-Normandie, 
des coquilles d’huitres très-entières, amalgamées avec des cailloux 
noirs qu’on appelle bisets. Si ces bisets eussent été vitrifiés par le 
feu, ils eussent calciné ou au moins altéré les écailles d’huitres qui 
leur étaient adhérentes; mais elles étaient aussi saines que si elles 
sortaient de l’eau (4:193B/194A). 
 
 
Some accounts describe surprisingly successful efforts of cultivation under 
adverse climatic conditions: ‘J’ai vu en Finlande, près de Wibourg, au-delà de 
soixante-unième degré de latitude, des cerisiers en plein vent, quoique ces arbres 
soient originaires du quarante-deuxième degré’ (11:350A). The occurrence is recounted 
with the precision of an ‘ingénieur-géographe.’ A further botanical singularity in 
Finland is accompanied by an anecdote: ‘J’y ai trouvé moi-même, près de la ville de 
Frédéricsham, sur un fumier, à l’abri d’une roche, une touffe d’avoine très-haute, qui 
jetait, d’une seule racine, trente-sept épis chargés de grains mûrs’ (11:350A). This 
episode alone may not have proved so enthralling to all his readers, as it was 
obviously to Bernardin. The disappointing aftermath was the loss of this prize. 
Bernardin’s unfortunate choice of words is inconsistent with his attitude towards 
slavery, as expressed elsewhere in the Études: ‘Nos domestiques russes, négligens 
comme sont tous les esclaves, la laissèrent perdre’ (11: 350A). Nevertheless, one can 
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appreciate his frustration: ‘Je la cueillis dans le dessein de la faire présenter à sa 
majesté impériale Catherine II’ (11:350A).  
Poland was the location for a similar successful cultivation, and a very 
successful enterprise: ‘J’ai vu en Pologne quelques particuliers cultiver avec le plus 
grand succès des vignes et des abricotiers. [...] Ils étaient tout-à-fait inconnus dans ce 
pays il y a cent cinquante ans’ (11:350B). Bernardin enlivened this account also with an 
anecdote: ‘Les premiers y furent apportés par un Français, valet de chambre d’une 
reine de Pologne: cet homme les cultivait en cachette, et faisait présent de leurs fruits 
au grands du pays, comme s’il les eût reçus de France’ (11:350B). His ensuing fortune 
benefited even his grandchildren. By interspersing factual accounts with interesting 
anecdotal material, Bernardin would retain the interest of his readers, not all of whom, 
were avid naturalists, or indeed scientists in any sense of the word. 
 Personal observation proved to Bernardin, that far from being stunted in cold 
climates, growth often surpasses similar vegetation of temperate regions: ‘J’ai vu en 
Russie des sapins auprès desquels ceux de nos climats tempérés ne sont que des 
avortons’ (5:202B). Two trees especially caught his attention: ‘J’en ai vu, entre autres, 
deux tronçons, entre Pétersbourg et Moscou, qui surpassaient en grosseur les plus gros 
mâts de nos vaisseaux de guerre’ (5:202B). 
With regard to the heat, Bernardin learned to his cost, from shepherds near the 
forest of Ivry, that protection from the summer midday sun lay not in the forest but 
under trees in the fields. Bernardin, however, took the most direct route to his goal: 
‘Je desirais parcourir en plein jour les bois où Henri IV avait chassé, et arriver de 
bonne heure à Anet, pour y voir la maison de plaisance de Henri II et le tombeau de 
Diane de Poitiers, sa maîtresse’ (5:203A). He regretted his choice: ‘J’éprouvai, pendant 
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tout le temps que j’y marchai, une chaleur étouffante, et beaucoup plus forte que celle 
qui régnait dans la campagne’ (5:203AB). 
Of interest to Bernardin were colours of vegetation and animals, which vary 
according to climate: ‘Les naturalistes regardent les couleurs comme des accidens’ 
(10:317AB). However, Bernardin understood the purpose: ‘La blanche est celle qui 
réfléchit le mieux les rayons du soleil, [...] et la noire, au contraire, est la moins propre 
à leur réflexion’ (10:317B). He gives several examples to prove his assertion, some 
taken from the reports of travellers, others from his personal observations from the île 




J’y ai vu des poules et des perroquets, dont non-seulement le 
plumage, mais la peau était teinte en noir. J’ai vu aussi des 
poissons, sur-tout parmi les espèces qui vivent à fleur d’eau sur les 
récifs, telles que les vieilles et les raies (10:318A). 
 
Bernardin discusses human impact upon animals: ‘Les faibles viennent se réfugier 
sous sa protection, et les plus forts tremblent à sa vue’ (10:302B). He recollects two 
occasions when protection was sought, and others, where birds showed no fear in the 
proximity of man:  
 
J’ai vu un cerf, pressé par une meute de chiens, chercher, en 
bramant, du secours dans la pitié des passans. [...] J’ai vu, dans des 
métairies, des poules d’Inde pressées d’amour aller se jeter en 
piaulant aux pieds des paysans. [...] J’ai vu au cap de Bonne-
Espérance, dans la ville même du Cap, les rivages de la mer 
couverts d’oiseaux de marine qui se reposaient sur les chaloupes, et 
un grand pélican sauvage qui se jouait auprès de la douane avec un 
gros chien, dont il prenait la tête dans son large bec (10:303A). 
 
Other accounts reveal important figures of Bernardin’s acquaintance. 
Informing about the abundance of small sardines near Archangel, Bernardin discloses 
                                                 
3
 île Bourbon, in the Indian Ocean, in 1793 renamed Réunion; in 1801, île Bonaparte; in 1848 Réunion. 
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that he had tasted some: ‘ J’en ai mangé en Russie chez M. le maréchal Munich, qui 
les appelait des anchois du nord’ (6:206B).4 In pondering the age of the earth, 
Bernardin concludes: ‘Ce n’est point dans les ouvrages de Dieu, mais dans ceux des 
hommes, que nous pouvons distinguer les époques. Tous nos monumens nous 
annoncent la nouveauté de la terre que nous habitons’ (7:230A). Bernardin was 
privileged to view certain artefacts: ‘J’ai vu, chez le savant comte de Caylus, des 
anneaux d’or constellés, ou talismans égyptiens, aussi entiers que s’ils sortaient des 
mains de l’ouvrier’ (7:230A).5 It is remarkable that despite Bernardin’s enduring 
poverty, and the absence of elevated familial connections, he managed to associate 
with eminent people, several of whom supported him over the years. 
Some incidents reveal Bernardin’s despondency over dire aspects of human 
behaviour: ‘J’ai vu à Dresde, aux jardins du comte de Bruhl, de belles statues de 
femmes que les soldats prussiens s’étaient amusés à mutiler à coups de fusil, 
lorsqu’ils s’emparèrent de cette ville’ (12:401B). Ambition, inspired by Western 
education, and frustrated by society, causes such unnatural, destructive behaviour: ‘Le 
goût de la ruine, dans ce cas, n’est point naturel, et est simplement l’exercice de la 
puissance du misérable’ (12:401B).  
From his reminiscences, one understands Bernardin’s motive behind his 
continued criticism in the Études of public education, with its severity: ‘J’en ai vu au 
collège, demi pâmés de douleur, recevoir dans leurs petites mains jusqu’à douze 
férules. J’ai vu, par ce supplice, la peau se détacher du bout de leurs doigts et laisser 
voir la chair toute vive’ (7:2431AB). 
Bernardin also witnessed the finer traits of human nature:  
                                                 
4
 Field Marshal Count Burkhard Christophe von Münnich, 1683-1767, would have been elderly when 
Bernardin met him in 1762-63. 
5
 Anne-Claude-Philippe de Tubières, comte de Caylus, a connoisseur of antiques, and a popular author 
of fairy tales, was the son of the niece of Madame de Maintenon. See Geoffrey Brereton, A Short 




Il n’y a que la religion qui donne à nos passions un grand caractère. 
[...] Il y a quelques années que j’étais à Dieppe [...] et un coup de 
vent s’étant élevé [...] j’en fus voir l’effet sur le bord de la mer. [...] 
Plusieurs grands bateaux étaient sortis le matin du port, pour aller à 
la pêche. [...] J’aperçus une troupe de jeunes paysannes. [...] Une 
d’entre elles se tenait à l’écart, triste et rêveuse. [...] Elle regardait 
au loin des bateaux, [...] elle s’approcha d’un grand calvaire qui est 
au milieu de la jetée, tira quelque argent de sa poche, le mit dans le 
tronc qui était au pied, puis elle s’agenouilla, et fit sa prière, les 
mains jointes et les yeux levés au ciel (7:231B). 
 
 
He reports further acts of kindness; again from poor children:  
 
 
Une autre fois, étant à Marly, je fus voir, dans les bosquets de ce 
magnifique parc, ce charmant groupe d’enfans. [...] J’y trouvai 
trois enfans. [...] Deux petites filles [...] qui s’occupaient à 
ramasser [...] des bûchettes de bois sec [...] tandis qu’un petit 
garçon, mal vêtu et fort maigre, dévorait dans un coin un morceau 
de pain. Je demandai à la plus grande, qui avait huit à neuf ans, ce 
qu’elle prétendait faire de ce bois. [...] Elle me répondit: ‘Vous 
voyez bien, monsieur, ce petit garçon-là; il est fort misérable; il a 
une belle-mère qui l’envoie tout le long du jour chercher du bois; 
quand il n’en apporte pas à la maison, il est battu; quand il en 
emporte, le suisse le lui ôte l’entrée du parc, et le prend pour lui. Il 
meurt de faim; nous lui avons donné notre déjeuner.’ [...] Elles 
coururent devant lui, à la porte du parc, pour voir s’il pouvait y 
passer en sûreté (7:244B). 
 
 
Bernardin was not considered to be a political figure but he was concerned 
about the inequalities in society. His social conscience is revealed in the Études, 
through reports of his personal observations of deprivation and his encounters with 
innocent victims of an uncaring State. Bernardin devotes chapter 13 to the subject: 
‘Application des lois de la nature aux maux de la société’. ‘Le Peuple’ is Bernardin’s 
target: ‘Le Peuple n’est point mon idole. Si les puissances qui le gouvernent sont 
corrompues, il en est lui-même la cause’ (13:417A). He offers his interpretation of ‘Le 
Peuple’: ‘J’entends par peuple, non-seulement la dernière classe de la société, mais un 
grand nombre d’autres qui se croient au-dessus’ (13:417A). His attitude regarding the 
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ethical arrangement of a State is unequivocal: ‘Les peuples ne sont point faits pour les 
rois, mais les rois pour les peuples’ (13:417B). 
He gives instances of the underprivileged assisting those in greater need:  
 
J’ai remarqué, par exemple, que beaucoup de petits marchands 
livrent leurs marchandises à un plus bas prix à un homme pauvre 
qu’à un riche; et quand je leur en ai demandé la raison, ils m’ont 
répondu: ‘Il faut, monsieur, que tout le monde vive’ (13:417B). 
 
 
He witnessed further collective compassion: ‘J’ai observé aussi, que beaucoup de 
gens du petit peuple ne marchandent jamais lorsqu’ils achètent à des pauvres comme 
eux’ (13:417B). He recounts individual acts of generosity:  
 
Je vis un petit enfant acheter des herbes à une fruitière: elle en 
remplit son tablier pour deux sous; et comme je m’étonnais de la 
quantité qu’elle lui en donnait, elle me dit: “ Monsieur, je n’en 
donnerais pas tant à une grande personne; mais je me ferais un 
grand scrupule de tromper un enfant” (13:417B/418A). 
 
 
He relates the altruism of a neighbour in Paris:  
 
 
J’avais, dans la rue de la Madeleine, un porteur d’eau auvergnat, 
appelé Christal, qui a nourri pendant cinq mois gratis, un tapissier 
qui lui était inconnu, et qui était venu à Paris pour un procès. [...] 
Ce même homme avait un fils de dix-huit ans, né paralytique et 
imbécile, qu’il nourrissait avec le plus tendre attachment, sans 
jamais avoir voulu le mettre aux Incurables. ‘Dieu, me disait-il, me 
l’a donné; c’est à moi à en prendre soin’ (13:418A). 
 
 
Bernardin recognized that the inequitable burden of taxation in France, 
increased poverty: ‘Il faut exempter les cultivateurs des droits humilians de taille, de 
corvée, et même de ceux de la milice, auxquels ils sont assujétis’ (13:426A). One of the 
consequences of such burdens was the decline of agriculture: ‘J’ai vu en Basse-
Normandie beaucoup de terres qui ont été ainsi dénaturées, au grand détriment du 
bien public’ (13:426A). 
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Bernardin’s personal observations add to the Études an interesting, extra 
dimension by increasing his authority as an exponent of aspects of natural 
phenomena, beyond the experience of the average French reader; by supporting his 
scientific, albeit erroneous, theories; by revealing remarkable, unexpected aspects of 
animal behaviour; by exposing human iniquity beside human probity, which would 
focus attention upon Bernardin’s condemnation of what he considered to be the 
invidious system of public education in France and in Western Europe. His use of 
reports from voyagers was enhanced by the inclusion of his own experiences, which 
revealed his extensive travels, and simultaneously his hospitable, influential 
acquaintances. In addition, the inclusion of personal, anecdotal material would have 
retained readers’ interest. 
The periodic insertion in the Études of Bernardin’s personal observations and 
experiences are of added interest, for when selected chronologically, they serve to 
chart his progress through life. I have therefore compiled, in Appendix C, a list of 
personal anecdotes in sequential order.  





The focus of this thesis has been to study in depth the Études de la nature, in order to 
appraise, with reference to his manuscripts, written laboriously with quill pen, in 
daylight and candlelight, how Bernardin devised, developed and assembled the work, 
which was several years in preparation. Pertinent to the analysis has been 
consideration of the asymmetrical structure of the Études; the apparently disorganized 
content; his frequent divergence from the topic under deliberation, to anecdotal 
material; his inclusion of major personalities, from every sphere, of the eighteenth, 
and previous two centuries; his religious beliefs; his political viewpoint; his didactic 
strategy; his sources, both acknowledged and without attribution; his erroneous 
scientific theories, from which he never deviated, which came to occupy too great a 
prominence in the Études, diminishing somewhat, public approbation of the work. 
 Apparent throughout the Études are the observational skills of a trained 
engineer and the enthusiasm of an amateur botanist. Bernardin revealed his purpose in 
recording the minutiae of plants and their relationship with the animal world: ‘Pour 
étudier la nature avec intelligence, il en faut lier toutes les parties ensemble’ (9:268B). 
However, recollecting that Bernardin was a qualified mathematician, I have noted 
with surprise that his attempt to express in percentages, the global instances of natural 
death of quadrupeds and birds, is mathematically invalid. Also questionable are some 
dogmatic statements in the Études regarding the extent to which animals react to food, 
colour, shape and movement. 
The Études reveal an assertive individual, who emphasizes his knowledge, or 
deals with opposition by disparaging entire sections of the community: such being the 
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philosophes, the botanistes, the naturalistes, the savans, and the scientists, with 
Descartes and Newton receiving the most censure.  
Bernardin was a mathematician and an engineer, but not a scientist, although 
he behaved like one. His intractable adherence to his erroneous theories concerning 
the situation of volcanoes, exclusively near the sea or major rivers, the shape of the 
earth, elongated at the Poles, and the melting Polar ice as the source of the tides, was 
never shaken. With regard to volcanoes, knowledge was not sufficiently advanced to 
refute his theory; therefore no controversy surrounded it, but Bernardin resisted 
resolutely evidence, which disproved his other contentions. It has to be said that 
Bernardin believed implicitly in his assumptions. It is easy for us to be critical now, 
but we must always keep in mind, the situation which existed in the eighteenth 
century: the extent of knowledge and the extent of ignorance. 
The Études reveal Bernardin’s thoughts concerning religion: He distinguishes 
between ordered religion and faith in God: ‘Les beautés de la nature nous attestent 
l’existence d’un Dieu; et les misères de l’homme, les vérités de la religion’ (8:254A). A 
quotation from Ecclesiastes encapsulates his belief: ‘Je regarde cette grande vérité 
comme la clef de toute la philosophie: “Chaque chose a son contraire, l’une est 
opposée à l’autre, et rien ne manque aux œuvres de Dieu”’ (10:272B). 
Although his political views were apparent subsequently in the Vœux d’un 
solitaire, 1789, and in the Suite des vœux d’un solitaire, 1792, Bernardin was not 
considered in 1784 to have been politically motivated despite his criticism in the 
Études regarding agriculture, education, and abuses of power, both secular and 
ecclesiastical. In the ‘Préambule’ to Vœux d’un solitaire, he claims that in December 
1784, when the Études were first published, his views had not been significantly 
different: ‘J’ai formé la plupart des vœux que je publie aujourd’hui, en septembre 
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1789’ (OC, I, p. 665A). In Suite des vœux d’un solitaire, Bernardin justifies his lack of 
active political participation: ‘Depuis plus de vingt ans ma santé ne me permet pas de 
me trouver dans aucune assemblée politique’ (OC, I, p. 716A). This is a man, whose 
stamina had endured arduous journeys by land and sea. Apart from health, he claimed 
that precarious financial circumstances had precluded his involvement: ‘Il y a plus, 
c’est que je n’avais, pour subsister, qu’une médiocre gratification annuelle qui était à 
la disposition du département [...] celui des finances’ (p. 717A). However, he draws 
attention to his previous literary efforts: ‘J’ai attaqué dans mes Études de la nature, 
publiées pour la première fois en 1784, les abus des finances, des grandes propriétés 
territoriales, de la noblesse, du clergé, des académies, des universités, de l’éducation 
etc.’ (p .716B). One can understand how Bernardin managed to survive and to prosper 
under different administrations. 
Bernardin included a considerable number of eminent figures, 
contemporaneous and from the previous two centuries, incorporating philosophers, 
artists, poets, novelists, dramatists, scientists, botanists, and voyagers; in no specific 
order, but utilized, apparently randomly, to illustrate a theme or to support a 
contention. Some were cited and received considerable attention, favourable or 
otherwise; others received brief mention; the ideas and contributions of others were 
unattributed by Bernardin, although several of the sources are recognizable. In the 
eighteenth century plagiarism was not the serious issue that it is today; nevertheless 
honesty was involved. Material from voyagers is generally acknowledged.  
The success of the Études de la nature lay to a certain extent in its emotional 
appeal to female readers, a circumstance emphasized in correspondence disclosed by 
Rebecca Ford. She refers to two long-term correspondents and quotes from their 
letters. Mme Guillebon Le Pesant de Boisguilbert writes of the impact, which the 
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Études had on her: ‘Je voyois l’histoire de la nature et n’entendois point parler de son 
auteur! Votre ouvrage, Monsieur, bien different ne cherche en nous éclairant qu’a 
augmenter notre reconnoissance envers lui.’6 Rebecca Ford informs further that Julie 
de La Berlière corresponded with Bernardin throughout the 1780s and 1790s; that 
forty-six of her letters are extant, and that she had personal contact with Bernardin.
7
 It 
appears also, that the awe and admiration of Mme de La Berlière extended beyond 
Bernardin’s writing, to the author himself, for in refusing from him a ‘tableau de la 
nature’, she wrote:  
 
Ce ne sera pas sil vous plait pour avoir mon jugement, 
premierement parce que je n’ai pas la vanité de croire qu’il puisse 
vous être bon à quelque chose, et secondement parce que je suis un 
juge prévenu, j’aime tant votre maniere de voir et de sentir.8 
 
These extracts exemplify the strong impression made on readers by Bernardin’s 
innovative approach to the study of nature. The Études appeared opportunely, for by 
1784 attitudes were changing. Mary Terrall informs: ‘In the 1700s the fashion for the 
physical sciences fuelled demand for natural philosophy books accessible to non-
specialists. Reading was often done in company and talk focused on written texts.’9 
The ‘company’ would include those, who frequented the salons.  
When considering the Études de la nature, I am impressed by how central and 
modern were his ideas regarding the inter-dependency of life and the fragility of eco-
systems. He described the incredible diversity of plant and insect life; that we still do 
not fully understand, over two centuries later. 
                                                 
6
 See Rebecca Ford, ‘Reading Bernardin de Saint-Pierre: Letters and the Book of Nature’ in 
Nottingham French Studies, vol. 48, no. 3, Autumn 2009, pp. 113-124, (117). She gives details of the 
letter: 22 November 1785, Le Havre 132:79r (BSP_0700). 
7
 Rebecca Ford, pp 115-116. 
8
 Rebecca Ford, p. 117. Letter reference: 26 September 1786, LH 138A: 44r (BSP_0822). 
9
 Mary Terrall, ‘Natural Philosophy for Fashionable Readers’, in Books and the Sciences in History, ed. 
by Marina Frasca-Spada and Nick Jardine (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), pp. 239-
254 (pp.239-240). 
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My strategy has presented an innovative analysis of the Études de la nature. 
Nobody in recent years has undertaken an in-depth, thematic study of the work, as I 
have done, to examine Bernardin’s method of working by looking at his use of 
contemporary sources and those of the previous two centuries, and considering his 
rationale for the inclusion of a miscellany of figures from diverse disciplines. By 
examining the Études in conjunction with relevant manuscripts, I have revealed his 
painstaking efforts to achieve an optimal, semantic effect. This discovery is useful in 
negating the presumption that the structure of the Études was haphazard, since their 
lengths are disproportionate and composition complex. I have included a copy of a 
manuscript, together with its transcription. This is an important visual complement, 
which demonstrates his methodology. In addition, I have appended a list of 
manuscripts, which refer to the Études, and which will add to future research.  
By adopting a thematic approach, I have managed to elucidate, mainly from 
the fourteen Études, significant aspects of Bernardin’s complex personality, his 
friendships and his enmities, his varied career, his pseudo-scientific theories, his 
philosophy, his fascination with the natural world, incorporating plant, animal, 
human, together with his attention to detail, his social conscience and political 
perspectives, his descriptive, emotive prose, and his innovative attempts to replace the 
unintelligible, Latin or Greek terms which identified plants, with a comprehensible 
botanical language, including colour, shape, odour, situation, and analogy. 
Reports from travel writers occupy a major part of the Études; therefore in 
addition to discussing their discrete references in the thesis, I have compiled a 
comprehensive list as a useful bibliography for researchers wishing to explore this 
aspect of the author’s work.  
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A continuing conundrum relates to the plethora of books, which Bernardin 
must have read. I have given instances of availability and acquisition, and indicated 
other avenues, where my enquiries have to date been unproductive. This will prove a 
helpful basis for future research. 
In this thesis, I have compressed much important information. The thesis is 
important as a freestanding piece of research and it opens doors for other research in 
the future. I have concentrated upon the Études de la nature. Future studies might 
focus on the Harmonies, to investigate the reliability of the text of the posthumous 
publication, about which controversy exists. The correlation between the two is 
unclear. To date, nobody has analysed the extent to which the Harmonies build on the 
foundations laid by the Études, or the extent to which they constitute an original work. 
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Folder 112 Transcriptions 
 
fiche 188, image 060 
Études de la Nature 
{Chapitre} +Étude+ première 
du 14 mars  
1782  
immensité de la nature. plan de mon ouvrage 
 
 
il y a {deja plusieurs années que j’ai formé} +{j’ai}+ +j’ai formé+ +{[il y a deja 
plusieurs années deleted twice]}+ le project d’ecrire une histoire generale de la nature 
à l’imitation d’Aristotle, de Pline, {du lord} [one word illegible]. +du chancelier 
bacon+ et de {plusieurs modernes celebres. ce champ {m’a} +{me}+ +mais il+ parut 
si vaste que je [two words illegible] +ne pus+ croire qu’il {eut} +ait+ été 
+{seulement}+ +entierement+ parcouru. d’ailleurs la nature y invitte les hommes de 
tous les tems, et si elle n’en promet les découvertes qu’aux hommes de genie, elle en 
reserve au moins quelques moissons aux ignorans, surtout à ceux qui, comme moi, 
s’arretent a chaque pas, ravi de la beauté de ses divins ouvrages. {jetois}+[one word 
crossed out, illegible]+ +jetois+ encore porté à ce noble dessein par le desir de bien 
meritter des hommes et principalement de louis seize mon bienfaiteur qui à l’exemple 
de titus et de Marc Aurele ne s’occupe que de leur fecilité (sic). c’est dans la 
Nature{qu’on sont placées} +que nous en devons trouver+ les loix puisque ce n’est 
qu’en s’en écartant que nous rencontrons les maux. étudier la nature c’est servir 
+[donc crossed out twice, one above the other]+ {a la fois} +{a la fois}+ {Dieu} 
+{dieu,}+ son prince [one word illegible] le genre humain. j’ai{donc} {donc} 
employé `a cette {recherche} +etude+ touttes les forces de ma raison et {quelques 
foibles qu’ayent été} +puisque mes moyens ayent été bien faibles+ mes moyens, je 
puis dire que je n’ai pas passé un seul jour sans recueillir quelque observation 
agreable que {ce me semble} je n’avois trouvée dans aucun livre. je me proposois de 
commencer le {mien} +le mien+ +[mon [one word illegible] de la nature}+ quand 
j’en aurois rassemblé tous les matériaux et {que je cesserois d’observer}, +{quand par 
[three words illegible] livre general de la nature}+ et que je cesserai d’observer+ mais 
il m’en a pris comme à cet enfant qui avoit creusé un trou dans le sable avec une 
coquille pour y [one word illegible] +renfermer+ l’eau de la mer. l’infini est +non 
seulement dans l’ensemble de cet ouvrage mais dans le plan+ +[three words 
illegible]+ sans le [one word illegible] des ouvrages de la nature comme dans 
l’ensemble des ouvrages de la nature comme dans leur enlevement {non seulement} 
l’histoire de la plus petite plante est bien au-dessus de mes forces [three words 
illegible] {ouvrages pendant que j’en m’occupois de son histoire generale + non 
seulement son histoire+ les jours ou [three words illegible] {son histoire generale 
mais celle de la plus petite plante étoit bien au-dessus de mes forces. convaincu que 
l’histoire de la plus faible plante etoit bien au-dessus mes forces.} voici a quelle 
occasion je m’en suis convaincu. {j’en} [one word illegible] +je vis+ sur un fraisier 
qui étoit venu par hazard {un jour [two words illegible] je vis sur un fraisier qui étoit 
venu par hazard sous ma fenêtre} +pendant que je travaillois a cet ouvrage+un jour 
sur un fraisier de petittes mouches si jolies que l’envie me prit de les décrire.[three 
deleted words illegible] {apartiennent à mon travail puisqu’elles apartenoient à la 
création.} le lendemain j’y en {apercus} +[one word illegible]+ +vis+ d’une autre 
sorte que je décrivis encore. {pendant trois semaines} +[two words illegible]+ j’en 
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observai pendant +[one word illegible]+ trois semaines trente sept especes touttes 
differentes, mais {a la fin} +{a la fin}+ il en vint +a la fin+ en si grand nombre et 
d’une si grande varieté que je laissai la ma plume fautte de loisir et pour dire la véritté 
fautte d’expressions. la nature est{infiniment} +etendue+ et{l’homme est tres borné} 
+et+ je suis un homme très borné, et la nature est infiniment etendue. l’infini est non 
seulement dans {l’immensité de la nature [five deleted illegible words] dans le 
moindre} de ses ouvrages. pendant {que je} m’occupant de {son histoire generale} 
+mon ouvrage+ j’eus l’occasion de me convaincre{que l’histoire}+non seulement son 
histoire generale mais cette+ de la plus petite plante {etoit} +sont+ bien au-dessus de 
mes forces. voici ce qu’elle [one word illegible] je suis convaincu +[four words 
illegible]+ pendant que je travaillois [one word deleted, illegible] a mon ouvrage. je 
[one word illegible] sur un [two words deleted and illegible]. +[one word illegible]+.  
sur un fraisier qui etoit venue par hazard sur ma fenetre {dans un pot de terre} de 
petits mouches. 
 
fiche 189, image 001 
 
celles que j’avois observées etoient touttes distinguées les unes des autres par leurs 
couleurs leurs formes et leurs allures. il y en avoit de dorées, d’argentées, de tigrées 
+de rayées+ de bleues, de rayées {de} vertes, de rembrunies {et} de chatoyantes. les 
unes avoient la tête arrondie comme un turban; d’autres allongées au pointe de clou. 
{dans} +a+ quelques unes elle paroissoit obscure comme un point de velours noir, 
elle étincelloit à d’autres comme un rubis. il n’y avoit pas moins de variété dans leurs 
ailes. quelques unes les avoient allongées et brillantes comme des lames de nacre; 
dautres racourcies et semblables à un réseau de la plus fine gaze. chacune avoit sa 
manière de les porter. [one word illegible] les tenoient reunies et perpendiculaires. 
celles là horizontales et sembloient prendre plaisir à les étendre. {les unes venoient 
sur cette plante pour y déposer leurs œufs d’autres pour s’y mettre à l’abri, mais} +a 
les unes venoient `a cette plante pour y deposer leurs œufs dautres simplement pour 
s’y mettre à labri.+ la plupart pour +{venoient}+ des raisons qui m’étoient +tout à 
fait+ inconnues car les unes alloient et venoient dans un mouvement perpetuel tandis 
que d’autres ne remuoient que la partie posterieure de leur corps. le plus grand 
nombre se tenoit immobile et paroissoit occupé comme moi à observer. je dédaignai 
comme suffisamment connues touttes les tributs (sic) des autres insectes qui étoient 
attirés par mon fraisier +telles que+ les limacons qui se nichoient sous ses feuilles. les 
papillons qui voltigèrent autour, les scarabées qui en labouroient les racines, les 
+petits+ vers qui vivoient dans le parenchyme +[three words illegible] ou ils 
trouvèrent de [one word illegible] vivre.+ entre la seule épaisseur d’une feuille, les 
guêpes et les mouches `a miel qui bourdonnoient autour des fleurs, les pucerons qui 
en suçcoient les tiges, les fourmis qui lechoient les pucerons. enfin les araignées, qui 
pour attraper ces différentes proyes tendoient leurs filets dans le voisinage. 
quelques petits que fussent ces objets ils étoient dignes de mon attention puisqu’ils 
avoient meritté celle de la nature. je n’eus pu leur réfuser une place dans son histoire 
generale lorsqu’elle leur en avoit donné {occupent} une dans l’univers. [one word 
deleted and illegible]. à plus forte raison si j’eus écrit l’histoire de ce fraisier il eut 
fallu {en tenir}conte. on ne fait point l’histoire d’une ville sans parler de ses habitans 
{et les insectes sont les habitans des plantes.} d’ailleurs {celle} mon fraisier n’etoit 
point dans son lieu naturel; sur la lisiere d’un bois ou sur le bord d’un ruissesau ou il 
eut été fréquenté par bien d’autres especes d’animaux. il étoit dans un pot de ter 
+{venus par hazard sur ma fruite}+ au milieu des fumées de paris. je ne l’observai 
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+dans la journée+ qu’à des momens perdus. je ne connoissois point les insectes qui le 
visittoient le reste du jour encore moins ceux qui n’y venoient que la nuit attirés par 
de simples émanations ou {ce qui est plus admirable} guidés +[one word illegible]+ 
par des lumieres phosphoriques +qui nous échappent.+ j’ignorois quels étoient ceux 
qui le fréquentoient pendant les autres saisons de l’année et le reste des {ses} relations 
avec les reptiles, +{qu’il [three words illegible]}+ les amphibies, les poissons, les 
oiseaux, les quadrupedes, et les hommes surtout qui comptent pour rien tout ce que 
n’est pas à leur usage. 
mais il ne suffisoit pas de l’observer +pour ainsi dire+ du haut de ma grandeur, 
autrement ma science n’est pas égale celle d’une {des} +d’une des+ mouches, il n’y 
en avoit pas une qui le considérant avec ses yeux +sphériques+ {arrondis en 
microscope} n’y dut distinguer une infinité d’objets que je ne pouvois apercevoir 
+qu’avec un microscope+ qu’avec des recherches infinies et successivement +{one 
word deleted and illegible]+ +leurs yeux sont très superieures a un microscope+ 
tandis qu’elle le voyoit d’un coup d’œil. +c’est avec cet instrument ne montre que les 
objets qui sont a leur foyer c’est `a dire, `a quelques lignes de distance+ dans leur 
ensemble. ou scait que la tête d’un moucheron par la disposition circulaire de ces 
yeux voit `a la fois toutte la voute du ciel, dont {la tête} [ceux. The alteration is 
placed under the line] d’un astronome n’aperçoit tout au plus que la moitié. ainsi mes 
mouches devoient voir dans mon fraisier une a leur manière s’en servir n’etoit pas     
les unes voloient en tourbillonant, d’autres en se laissent aller aux vent à la manière 
des papillons, d’autres +[three words illegible]+ {volent contre le vent ayant les ailes 
perpendiculaires semblables a} s’élèvent contre le vent +sans secouer+ puisque sans 
mouvement, ou {lui présente} par un mécanisme à peu pres semblable à celui du cerf 
volant +[six words illegible]+ ou des ailes d’un moulin qui tournent en formant avec 
le vent en angle je crois de 22 degrés et demi. chacun d’elle se voit son maniere pour 
[one word illegible] et la plupart venoit sur cette plante.  
 






















distribution et un assemblage de parties qui echapoient a {la disposition} 
ma vue elles y devoient {vues} +apercevoir+ au moins ce que le 
microscope nous y montre, +avec cet instrument+ ses feuilles 
+paroissent+ divisés en grands compartiments ressemblent `a de grands 
tapis de verdure, ces poils à des végétaux d’un ordre particuliere parmi 
lesquels on en distingue de droits directions de fourchus de creuses en 
tuyaux d’où sortent des gouttes de liqueur, ces glandes a des bassins 
ronds, qu’est rayonants tous remplis d’un fluide brillant. ce n’est pas que 
ces différentes formes se rencontrent {dans le même sujet mais} +par le 
meme [one word illegible]+ chaque espece de plante à les siennes, or la 
nature n’a rien fait en vain. {des} quand elle dispose un lieu propre a`etre 
habité elle y met a des animales. elle en a mis avec des nageoires dans de 
simples gouttes d’eau et en si grand nombre que le physicien leewenhoek 
y en a {compté} +vu+ des millions. plusieurs autres après lui, entr’autres 
robert hook en ont compté dans une goutte d’eau de la grandeur d’un 
grain de millet les uns dix les autres trente et quelques uns jusqu’à 45 
mille. {de ces q} ceux qui ignorent jusqu’on peut aller la patience et la 
sagacité d’un theologie des observateur pourroient doutte de la sisteme 
de cette observation insectes si lesser qui la rapporte dans sa théologie 
des insectes ne le faisoit voir la possibilité par un mécanisme ainsi 
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12 chap. 3 simple. au moins on est certain de l’assistance de ces etres dont on a 
dessiné les differentes figures. on en retrouve avec des pieds armés de 
crochets sur le corps de la mouche et même sur celui de la puce. on peut 
donc croire par analogie qu’il y a des animaux qui paissent sur les 
feuilles des plantes comme les bestiaux dans nos prairies, qui se 
couchent `a l’ombre de {des} +leurs+ poils imperceptibles. et qui 
boivent dans ses +leurs+ glandes façonnées en soleils, des liqueurs d’or 
et d’argent. chaque partie des fleurs doit leur offrir des spectacles dont 
nous n’avons point d’idée. leurs anteres jaunes suspendus sur leurs filets 
leur presentent de doubles solives d’or en equilibre sur des colonnes plus 
belles que l’yvoire, leurs corolles des voutes des rubis et de topaze d’une 
grandeur infinie, leurs nectaires des fleuves de sucre, les autres parties de 
la floraison, {dont la botanique n’est pas aperçue} des coupes des urnes, 
des pavillons, des domes que l l’architecture et l’orfevrerie des hommes 
n’a pas encore imitées. je ne dis point ceci par conjecture car un jour 
ayant examiné au microscope des fleurs de thim j’y distinguai avec la 
plus grande surprise de superbes amphores à long cou d’une matiere 
semblable `a l’améthiste dun goulot, desquelles sembloient sortir des 
linglots d’or fondu. +{ce n’est pas sans raison que l’etres admirent les 
[one word illegible] chaque d’eux [three words illegible]}+ je n’ay 
jamais observé la simple corolle {d’une} +de la plus petite+ fleur que je 
+{que [one word illegible] dans toutte sa gloire n’avoit été [two words 
illegible] l’un d’eux+ ne l’aye vue composé d’une matiere admirable, 
demi transparente, parsemée de brillants et {colorie} +teinte+ des plus 
{vives} +{riches}+ +vive+ couleurs. les etres qui vivent sous leurs riches 
reflets doivent avoir d’autres idées que nous de la lumiere et des autres 
phénomènes de la nature. une goutte de rosé qui filtre dans les tuyaux 
capillaires et diaphanes d’une plante, leur presente des milliers de jets 
d’eau; fixée +en boule+ à l’extremité d’un de ces poils, un océan sans 
rivage; evaporée dans l’air, une mer aérienne. ils doivent donc voir les 
fluides monter au lieu de descendre; se mettre en rond au lieu de se 
mettre de niveau. s’elever en l’air au lieu de tomber. leur ignorance doit 
etre aussi merveilleuse que leur science. comme ils ne {connoissent} 
+{apercevois+ +connoissent+ que les plus petits objets les grands 
{doivent} +{doivent}+ +leur+ ils [two words illegible] +{etre 
inconnus}+ ils ignorent qu’ils y a des hommesa +capable de [one word 
illegible] Une grande et [two words illegible] et un certain ensemble. ils 
savent {one word illegible]+ et parmi des hommes des savans qui 
connoissent tout qui expliquent tout qui passagers comme eux s’elancent 
dans  un infini +en grand+ ou ils ne peuvent atteindre tandis {qu’ils} 
+que pour eux+ le trouvent dans les plus petittes particules de la matiere 
et du tems. parmi ces etres éphémeres se doivent voir des jeunesses d’un 




fiche 189, image 003 
 
S’ils ont des histoires ils ont des mois, des années, des siecles, des {époques} +des 
époques+ proportionées (sic) à la durée d’une fleur. ils ont une autre chronologie  
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+{ que nous la [one word illegible]}+ comme ils ont une autre hydraulique et une 
autre optique. ainsi a mesure que nous nous +l’homme s’aproche+ aprochons des 
élémens de la nature {ceux de nos sciences} +les principes de sa science+ 
s’evanouissent. 
tels devoient etre {mon fraisier} +ma plante+ et ses habitans naturels aux yeux de mes 
moucherons. mais quand j’aurois pu {comme eux} acquerir +comme eux+ une 
connaissance intime de ce nouveau monde je {ne} +n’en+ aurois pas encore eu 
l’histoire, +{de cette plante}+ il auroit fallu connoitre ses raports avec le reste de la 
nature; avec le soleil qui la fait fleurir {avec} les vents qui la ressement, {avec} les 
ruisseaux dont elle fortifie les rives qu’elle  embellit. il eut fallu savoir comment {elle 
la plante} se conserve en hyver par des froids qui font fendre les pierres, et comment 
elle ressort verdoyante au printems sans qu’on ait pris soin de la preserver de la 
gelée;comment faible et se trainant sur la terre elle s’eleve depuis les fonds des 
humbles vallées jusqu’au sommet des alpes et parcourt le globe du nord au midi de 
montagnes en montagnes, formant dans sa route mille reseaux +{et de}+ +des 
harmonies charmantes}+ de ses fleurs blanches et {de} +de+ ses fruits couleur de rose 
{et des harmonies charmantes} avec les plantes de tous les climats; comment elle a pu 
s’étendre {dans} des milles de lieues depuis les montagnes de Kachemir jusqu’à 
arcangel, et depuis les monts félices en Norvège jusqu’au Kamchatka; comment enfin 
on la retrouve dans les deux amériques, quoiqu’une infinite d’etres lui fasse partout la 
guerre et qu’aucun jardinier ne se mêle de la ressemer. 
avec toutte ces lumieres je n’aurois encore {eu} +eu+ que l’histoire d’une espece et 
non celle du genre. il en resteroit a {il en falloit} +{faudrait}+ +{ca auroit fallu}+ 
connoitre les variétés qui ont de vrais caractères par leurs fleurs uniques, accouplées 
ou disposées en grapes; par la couleur, le parfum et la saveur de leurs fruits; par la 
grandeur, les découpures, les nervures, et la velouté de leurs feuilles. un de nos plus  
(botanicon parisiense ) fameux botanistes, Sebastien le Vaillant, en a trouvé {cinq} 
dans les seuls environs de paris, cinq espèces différentes dont trois portent des fleurs 
sans donner des fruits. on en cultive une douzaine d’étrangères dans nos jardins telles 
que celles de chily, du pérou, des alpes où de tous les mois, celle de suede qui est 
verte, la fraise, ananas etc....... mais combien d’autres varietés nous sont inconnues? 
chaque degré de lattitude n’a til pas la sienne? n’est il pas a présumer qu’il y a des 
arbres qui portent des fraises comme il y en a qui portent du pois et des haricots! ne 
peut on pas même considerer comme des variétés du fraisier les especes très 
nombreuses des framboisiers et des rubus avec lesquelles il a une analogie frapante 
par la découpure de ses feuilles, par ses sarments qui tracent sur la terre et +qui+ se 
replantent eux mêmes, par la forme de ses fleurs en rose et de ses fruits dont les 
semences sont en dehors! n’a t il pas encore des affinités avec les églantiersa et les 
rosiers par ses feuilles et ses fleurs, avec le meurier par ses fruits et avec le trèfle 
même dont une espece aux environs de paris porte des semences agrégées en forme de 
fraise ce que ce que lui a fait donné le nom de trifolium fragiferum. si on pense 
maintenant que touttes ces espèces, varietés, analogies, affinités ont dans chaque 
lattitude des relations nécessaires avec une multitude d’animaux que nous ne 
connoissons point, on verra que l’histoire complette du fraisier suffiroit peut etre pour 
occuper {touttes les academies} +tous les botanistes+ du monde. 
que seroit ce donc s’il falloit écrire +ainsi+ celle de tous les végétaux {du globe}. +de 
la terre+. le fameux linneus en comtoit sept a huit mille {especes} répandus sur {la} 
+sa+ surface, {de la terre} mais il n’avoit pas voyagé. le célebre Shérard en 
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Étude and page number for each mention are given first in parentheses.  
Included against references is information where given by Bernardin, regarding book, 
chapter and page. If titles of the same book vary it is because I have followed exactly 
Bernardin’s references. 
Where references exist in the ‘Notes de l’Auteur’, I have given the relevant Étude and 
note number for purposes of cross reference. 
If no book reference is given, or if it is incomplete, I have placed full information 
about a possible contemporary source in square brackets beside the name of the 
author. I cannot however guarantee that Bernardin accessed all the books I have 
listed, or even the same editions, and he might on occasion have had recourse to 
articles in journals. To study in detail the 100 travel writers mentioned in the Études, 
would have been a mammoth task for him. 
 
D’Abbeville, R. P. Claude, [Histoire de la mission des pères Capucins dans l’isle de 
Maragnan et terres circonvoisins, (Paris: Huby, 1614).] 
(7:242AB), Histoire de la mission des pères capucins dans l’île de Maragnan, chap. 47. 
(11:365A) 
 
Addison, Joseph, [Remarques sur divers endroits d’Italie par Mr Addisson [sic]. 
Pour servir au voyage de Mr Misson, (Paris: Noel Pissot, 1722), vol. 4.] 
(2:164B) 
(11:380B, note 49, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 496B) 
(4:184A), Remarques sur le voyage d’Italie de Misson, p. 322.  
(12:415B, note 59, notes de l’Auteur, p. 499B), Voyage d’Italie, de Misson, vol. 4, pp. 293-
294. 
(13:445B, note 59, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 499B), Voyage d’Italie, vol. 4 de 
Misson, pp. 293-294. 
 
Anderson, Johann, Niels Horrebows, [Histoire naturelle de l’Islande, du Groenland, 
du détroit de Davis, et d’autres pays situés sous le nord, trans. by Gottfried Sellius, 
(Paris: S. Jorry, 1750)] 
Niels Horrebows, Nouvelle description physique-historique, civil et politique de 
l’Islande; avec des observations critiques sur l’histoire naturelle de cette isle donnée 
par M. Anderson (Paris: Charpentier, 1764), vol. II, part 2.] 
Anderson was the Mayor of Hamburg, and sourced information without ever having 
been to Iceland. 
(6:206A), 
 
Anonymous Englishman, [Le Voyage anonyme d’un Anglais en France, en Italie et 
aux îles de l’Archipel, en 1750, 4 petits vols. in-12), trans. by Philippe Maihows 
(Paris: Charpentier, 1763)] 
 (4:169B), Voyage en France, en Italie, et aux îles de l’Archipel, 1763, vol. 4, letter  
               CXXVII, p. 256. 
(11:360B, note 46, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p.494B), Voyage anonyme 
d’un Anglais fait en 1750, en France, en Italie et aux îles de l’Archipel, vol. 1. 
(11:376A) 
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(11:380B, note 49, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 496A), 
(13:420A) 
 
Un anglais anonyme [‘qui a fait le tour du monde dans le vaisseau où étaient MM. 
Banks et Solander, en 1768, 1769, 1770 et 1771’]  
(11:380B, note 49, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 496A), ‘Voici ce que dit sur 
l’inconstance des vents dans la mer du Sud’, p. 83. 
 
Anselm, père, Chartreux de Dijon, [Although a tenuous link, Bernardin’s source may 
have been Le Journal des sçavans, 1671, which had run a lengthy article about a new 
star in la constellation de Cygne, discovered by le père Don Anselme on 20 June 
1670. Cassini was also mentioned as having observed its reappearance in March 1671. 
Bernardin alluded to both men and to both incidents.] 
(9:258A) 
 
Anson, George, [Voyage autour du monde fait dans les années 1740, 1,2,3,4, par 
George Anson, commandant en chef d’une escadre envoyée par Sa Majesté 
Britannique dans la mer du Sud, tiré des journaux et autres papiers de ce seigneur et 
publié par Richard Walter, traduit de l’anglois par Élie de Joncourt (Amsterdam and 




(11:380B, note 49, notes de l’Auteur, p. 496A) 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 509AB), Voyage de l’Amiral Anson, 1742, chap. 
14. 
 
Arvieux, chevalier Laurent D’, [Voyage en Arabie ou Voyage fait par ordre du roy 
Louis XIV, dans la Palestine (Paris: A. Cailleau, 1717)] 
(8:249B), Voyage en Arabie par M. d’Arvieux. 
(14:462B). 
 
Banks, Sir Joseph, [Le voyage autour de monde avec Cook 1768-1771] 
(5:197A) 
 
Barbinais, La, Le Gentil, Guy, de, [Voyage de la Barbinais le Gentil autour du 
monde in Histoire générale des voyages or Nouvelle Collection de toutes les relations 
des voyages par mer et par terre, qui ont été publiées jusqu’à présent dans les 
différentes langues de toutes les nations connues (Paris: Didot, 1753), vol. II, pp. 562-
609. Nouveau voyage autour du monde, 3 vols (Amsterdam; Pierre Mortier, 1728)] 
(10:277B), Voyage autour du Monde. 
 
Barents, Guillaume,  




(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 505B), [Astronomical reference to Dr. Joseph, 
Scala, Ephémérides (Venice: Juntas, 1589)]   




Beaulieu, Augustin, général de, accompanied Cook on 1
st
 Voyage [Mémoires d’un 
voyage aux Indes Orientales 1619-1622 (Paris: Cramoisy, 1664) Also in Nicolas 
Melchisédec Thévenot, Relation de divers voyages curieux, vol. 2, p. 57.] 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 514B) 
 
Beeverell, James, [Les Délices de la Grand’Bretagne, et d’Irlande, qui comprend les 
délices de l’Ecosse (Leiden: P. van der Aa, 1707), vol. 7, (1217-1375), pp. 1326, 
1329, 1333.] 
Bernardin has identified volume and content correctly but pages do not coincide with 
the edition cited here. I can find no further editions where the pages correspond. 
(4:176A, note 9, in ‘Notes de l’Auteur, OC, I, p. 485B), Délices de l’Écosse, vol. 7, pp. 1405, 
1421, 1424. 
 
Bernier, François, [Voyage de François Bernier.....contenant la description des États 
du grand Mogul, de l’Hindoustan, du royaume de Kashemire, etc. 2 vols (Amsterdam: 
P. Marret,1699)] 
(10:303A) 
(11:378A)   
 
Biet, Antoine, père, [Voyage de la France équinoxiale en l’île de Cayenne entrepris 
par les François en l’année 1652, 3 vols (Paris: François Clouzier, 1664)] OC, I, 
(7:242B), Voyage de la terre équinoxiale, vol. 3, p. 390. 
 
Bosman, Willem, [Voyage de Guinée, contenant une description nouvelle et très-
exacte de cette côte où l’on trouve et où l’on trafique l’or, les dents d’éléphant et les 
esclaves (Utrecht: A. Schouten, 1705)] 
(7:227B), Voyage de Guinée, letter 10. 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 515A) 
 
Bridône (Brydone), Patrick, [Voyage en Sicile et à Malthe, traduit de l’anglais de M. 
Brydone .et.par M. Demeunier (Amsterdam, Paris: Pissot, 1775)]  
(13:421B) 
 
Bouguer, Pierre, [Nouveau Traité de la navigation, contenant la théorie et la pratique 
du pilotage (Paris: H.-L. Guérin et L.-F. Delatour, 1753)] 
(‘Avis de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 130B), Traité de la Navigation, vol. V, chap. 5, para. 
2, p. 435. 
(4:177A), Traité de la navigation, p. 152. 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 505AB), Traité de la navigation, vol. IV, chap. 3, 
sect. 3. 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 506A), Traité de la navigation, vol. II, chap. 14, art. 
29. 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, pp. 507A, 514A) 
 
Bruyn, Corneille, Le, [Voyages de Corneille Le Bruyn par La Moscovie, en Perse et 
aux Indes Orientales, 2 vols (Amsterdam: Frères Wetstein, 1718), vol. 1, chap. 2, p. 7. 
Bernardin has quoted exactly, but from another edition.] 
4:191A) 
(5:199A), Voyage à Archangel, vol. 3, p. 21. 
(8:249B) 
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Busbecq, Polybe, Ogier Ghislain/Ghiselin baron de, [Lettres du baron de Busbec, 
trans. from Latin to French, 3 vols (Paris: C.-J.-B. Bauche and L. d’Houry, 1748)] 
(4:170B), letter 1, p. 131.   
 
Cartier, Jacques, [Bref récit et succincte narration de la navigation faite en 1534 et 
1536.] Bernardin’s short reference to nut trees on the shores of North American lakes, 
which would have been observed by Jacques Cartier, could have been taken from one 
of many sources and may have been intended to show readers that he knew of Jacques 
Cartier and his three voyages to Canada in the sixteenth century. 
(11:343B). 
 
Cassini, Giovanni Domenico/Jean  Dominique, [See Jean Richer] 





(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 505A) 
 
Cauche, François, [Relations véritables et curieuses de l’isle de Madagascar (Paris:  
                                   Augustin Courbé, 1651)] 
(10:296B), Relation de Madagascar 
 
Champlain, Samuel, de, [Les voyages de la Nouvelle France occidentale, dicte 
Canada faits par le Sr. de Champlain...... et toutes les découvertes, qu’il a faites en ce 
païs depuis l’an 1603 jusqu’en l’an 1629 (Paris: Claude Collet, 1632)] 
(11:343B) 
(11:373B), Voyez Champlain, et les autres voyageurs de ‘lAmérique septentrionale. 
 
Chardin, Jean (or Sir John), [Voyages de monsieur le chevalier Chardin en Perse et 
autres lieux de l’Orient, 10 vols (Amsterdam, 1711)] 




Charlevoix, père, Pierre-François-Xavier de, [Histoire et description générale de la 
Nouvelle France, avec Le Journal Historique d’un voyage fait par ordre du Roi dans 
l’Amérique Septentrionnale (sic) (Paris: Pierre-François Giffart, 1744)] 
(4:175B), Histoire de la Nouvelle France, vol. 6, p. 2. 
(7: 242B), Journal historique de l’Amérique septentrionale, letter 23, August 1721. 
(11:344B), Histoire de la Nouvelle France, vol. 4. 
(11:345A) 
(11:360B, note 46, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 495A) 
(11:375B) Histoire de la Nouvelle France 
(12:390A) Voyage en Amérique 
 
Childrey, Joshua, [Histoire naturelle d’Angleterre, d’Ecosse et de Pays de Galles, 
trans. by M. Pierre Briot (Paris: Robert de Ninville, 1667)] 
(‘Avis de l’Auteur’ in Études, OC, I, p. 131A), 
(4:179A) Histoire naturelle d’Angleterre, pp. 246-247. 
 











(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, pp.511A, 513A) 
 
Condamine, Charles-Marie de La, [Voyage au Pérou, 1735-1745] 
(‘Avis de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 130A). 
 
Cook, Captain James [Journal d’un voyage autour du monde en 1768, 1769, 1770, 
1771, trans. by M. de Fréville (Paris, 1773)] 
[Voyage dans l’hémispère austral et autour du monde, fait sur les vaisseaux du roi, 
“L’Aventure” et “La Résolution”, en 1772, 1773, 1774, et 1775, 4 vols (Paris: Hôtel 
de Thou, 1778)] 
[Troisième voyage de Cook, ou Journal d’une expédition faite dans la mer Pacifique 
du Sud et du Nord, en 1776, 1777,1778, 1779 et 1780 (Paris: Belin, 1782)] 








(11:380B, note 49, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 496A). Reference to 3
rd
 voyage. 
(‘Explication des figures’ in Études, OC, I, pp. 507A, 507B, 510A, 510B) 
 
Crèvecœur, Michel Guillaume Jean de, naturalized in New York as John Hector St. 
John, 1735-1813 
(4:175 B), Lettre d’un Cultivateur américain, vol. 3, p 433 
 
Dampier, William, [Nouveau voyage autour du monde, traduit de l’anglois 
(Amsteram: P. Marret, 1701). Suite du voyage autour du monde, avec un Traité des 
vents qui règnent dans toute la zone torride (Amsterdam: P. Marret. 1701)]  
(4:172A) 
(4:173A) 
(4:173B), Traité des vents et des marées, vol. II, p. 385. 
(4:174B) 
(4:175A) Traité des vents et des marées 





(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, 507B) 
(---------------------------------------508B), Traité des vents, pp. 386-387. 
(---------------------------------------509A), Voyage autour du Monde, vol. II, chap. 14. 
(---------------------------------------510B) 
(---------------------------------------513B), Traité des vents, p. 378. 
(---------------------------------------514B)  
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Denis/Denys, Nicolas, Denys, Nicolas, Histoire naturelle des peuples, des animaux, 
des arbres et plantes de l’Amérique septentrionale, 2 vols (Paris: Barbin, 1672) 
(1:147A), gouverneur du Canada, Histoire naturelle de l’Amérique septentrionale, vol.  
              2, chap. 22, p. 350.  
(4:179AB), gouverneur du Canada, Histoire naturelle de l’Amérique septenrionale, 
                vol. 2, chap.1, pp. 44, 45. 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 511A) 
(----------------------------------------------------p. 515B), Histoire naturelle de l’Amérique  
                                                                                   septentrionale, chap. 11. 
 
Ellis, Henry, [Voyage de la baye de Hudson fait en 1746 et 1747 pour la découverte 
du passage de nord-ouest, trans. by Gottfried Sellius (Paris: Sébastien Jorri, 1749)] 
(‘Avis de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 131A and note 4, p. 482B),  





(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, pp. 508A, 511A, 514AB) 
 
Figueroa, Don Garcias de, [L’Ambassade de D. Garcias de Silva Figueroa en Perse, 
trans. by M. de Wicqfort (Paris: Louis Billaine, 1667)] 
(11:348A) 
 
Flacourt, Étienne de, Histoire de la grande isle de Madagascar, Relation de la 
grande isle de Madagascar, Cause pour la quelle les interessez de la Compagnie 
n’ont pas fait de grands profits  à Madagascar (Paris: J. Henault, 1658) 
(8:251A, note 32, notes de l’Auteur, p. 491A), Histoire de l’île de Madagascar, chap. XLIV, 
p. 182 
 
Fraisier, or Frézier, Amédée François, [Relation du voyage de la mer du Sud aux 
côtes du Pérou et du Chili pendant les années 1712, 1713 et 1714 (Paris: Didot, 
1732)] 
(4:176B) 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, pp. 510B, 514B) 
 
Froger, François, [Relation d’un voyage à la mer du Sud] 
(4:176B) 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, pp. 508B, 514B).  
 
Gage, Thomas, [Description des Indes occidentales, trans. by le sieur de Beaulieu 
(Paris: Gervais Clouzier, 1676)] 
(1:140A) 
 
Gallien, père  (11:374A). 
 
Gmelin, Johann Georg, [Voyage en Sibérie, contenant la description des mœurs et 
usages des peuples de ce pays, trans. by M. de Keralio, 2 vols (Paris: Desaint, 1767)] 
(11:378B) 
 





Guilletière, La, le sieur de, Le voyage de Lacédèmone  
(11:341B) 
 




Herrera, Antoine de, [Description des Indes occidentales, qu’on appelle aujourd’hui 






(11:380B, note 49, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 496B) 
 




Isbrand-Ides, Eberhard [See Voyage de Corneille le Bruyn] 
(4:191B), Voyage de Moscou à la Chine, chap. XI. 
(10:276A), Voyage de Moscou à la Chine, p. 141. 
 
Kepler, Johannes, (See Tycho-Brahé) 
 
Kircher, Athanasius, père, [La Chine, illustrée de plusieurs monuments tant sacrés 
que profanes et de quantités de recherches de la nature et de l’art à quoi on a adjouté 
de nouveau les Questions curieuses que le serenissime Grand-duc de Toscane a fait 
depuis peu au père Jean Grubere touchant ce grand Empire, avec un Dictionnaire 
chinois et françois, lequel est très rare, et qui n’a pas encore paru au jour, trans. by 
F. S. Dalquié (Amsterdam: Jean Jansson, 1670), chap. 9] 




Knok or Knox, Robert, [Relation ou voyage de l’isle de Ceylan dans les Indes 




Labat, Jean-Baptiste, père, [Nouveau voyage aux isles de l’Amérique, 8 vols (Paris:  
J. B. Delespine, 1742)]  
(10:302B, note 38, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 493A), Histoire de l’Éthiope 
(11:368B) 
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Laet, Jean de ,[L’Histoire du nouveau monde ou description des Indes occidentales, 
contenant dix-huit livres (Leiden: Elseviers, 1640)] 
(11:360B, note 46, ‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 495A) 
(11:362B), Histoire des Indes occidentales, vol. 5, chap. 18. 
 
Lamberti, père Archange 
(6:206A) Relation de Mingrélie, collection de Thévenot. 
 
Leguat, François, [Voyages et aventures de François Leguat et de ses compagnons en 
deux îles désertes des Indes orientales, (Amsterdam: Jean-Louis Delorme, 1707)] 
(11:349A) 
 
Léry, Jean de, [Histoire d’un voyage fait en la terre du Brésil, autrement dite 




Linschoten, Jean-Hughes, [Histoire de la navigation de Jean-Hughes Linschoten 
(Amsterdam: T. Pierre, 1610)] 
(‘Avis de l’Auteur’,in Études, OC, I, p.131A), 







(‘Explication des. figures’, in Études, OC, I, pp. 508A, 511A, 513A, 514B) 
 
Magellan, Fernand de [Le Voyage de Magellan autour du monde 1519-1522] 
(1:148A) 
 
Mandeslo, see Bernier. 
 
Marcgrave, Georg, and Willem Piso, [Histoire des poissons etc., Latin and French 
(Argentorati [Strasbourg]: 1770)] 
(10 296B), vol. 4, chap. 6. 
 
Martens, Frédéric 1671 to Spitzberg 
(‘Avis de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 131A), 
(4:174A) 
(4:179A) 




Maundrell, Henry, Voyage d’Alep à Jérusalem 1699 
(4:169A) Son voyage d’Alep à Jérusalem, en 1699. 
 





Narborough, Sir John, [Voyages de François Coréal aux Indes occidentales, 
continuant ce qu’il y a vu de plus remarquable pendant son séjour, depuis 1666 
jusqu’en 1697, traduits de l’espagnol. Avec une relation de la Guiane de Walter 
Raleigh et le voyage de Narborough à la mer du Sud par le détroit de Magellan, 
traduits de l’anglais, 1722, 2 vols (Paris: Denis Horthemels, 1722)] 
(4:177B/178A) 
(6:207A) mention of his Journal. 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 513B) 
 
Nordwood, (Norwood) Richard,  
(‘Avis de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 130B), Traité de la navigation, book 5, chap 5, 
p.435. 
 
Pagès Pierre-Marie-François. de, [Voyages autour du monde, et vers les deux pôles, 
par terre et par mer, pendant les années 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1773, 1774 
and 1776, 2 vols (Paris: Moutard, 1782)] 
(4:192A) 
 
Pennant, Thomas, [Le Nord du Globe ou Tableau de la nature dans les contrées 
septentrionales, trans. by Pierre le Tourneur, 2 vols (Paris: T. Barrois, 1789)] 
(‘Avis de l’Auteur’ in Études, OC, I, p. 132A, note 5, p. 484B). Le Nord du globe, vol. I, p. 353.  
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 510B), Voyage, en 1772, aux îles Hébrides, 
imprimé à Genève en 1785, dans un recueil de voyages aux montagnes et aux îles de  
l’Écosse, vol. 1, pp. 216-217. [It is difficult to ascertain where Bernardin accessed the 
information. Clearly not from the above volumes and I have found no earlier 
translation; therefore an indirect source is indicated.]  
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 511A) 
 
Philippe, père, le Révérend, carmé déchaussée, [Le Voyage d’Orient, 1652)] 
(11:371B), Le Voyage d’Orient, vol. VII, chap. 5, sect. 4. 
 
Pocock, Richard, [Voyages en Orient, dans l’Egypte, l’Arabie, la Palestine, la Syrie, 
vol. 3 (Paris: J. P. Costard, 1772)] 
(4:169AB) en Egypte en 1737. 
 
Pontoppidan, Erik, Bishop of Bergen, [Histoire naturelle de la Norvège 
(Copenhagen, 1752-1753)] 
(4:176A), Histoire de Norvège  
(4:186B) 
(6:205B), Histoire naturelle de la Norvège 
 
Prévost, Antoine-François, abbé, [Histoire générale des voyages, ou nouvelle 
collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre, qui ont été publiées 
jusqu’à présent dans les différentes langues de toutes les nations connues...., 20 vols 
(Paris: Didot, 1746-1789)] 
(7:232A) Extrait de l’Histoire générale des voyages, vol. XII, p. 386. 
(10:276A), Histoire générale des voyages. 
(10:302A, note 38, in ‘Notes de l’Auteur, Études, OC, I, p. 493A), Histoire générale des 
voyages, vol. 8, p. 96. 
(11:365A), Histoire des voyages. 
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Pyrard, François, [Voyage de François Pyrard de Laval contenant sa navigation aux 
Indes Orientales, Maldives, Moluques, Bresil; les divers accidens, adventures et 
dangers qui lui sont arrivez en ce voyage, 3
rd
 edn (Paris: S. Thiboust, 1619)] 
(4:187B) Voyage aux Maldives, chap. 10. 
(10:291A) Voyage aux Maldives 
(11:368A) Voyages aux îles Maldives, p. 38. 
(11:372B) Voyage aux Maldives. 
 
Rale, Sébastien, père, Jesuit, [In 1702, père Le Gobien published Lettres de quelques 
missionnaires de la Compagnie de Jésus, écrites de la Chine et des Indes Orientales. 
This became Lettres édifiantes et curieuses écrites des missions étrangères par 
quelques missionnaires de la Compagnie de Jésus, 36 vols (Paris, 1703-1776)]. There 
were subsequent editions.  
(6:206AB) Lettres édifiantes, vol. XXIII, p. 199. 
 
Raveneau de Lussau, [Journal de voyage fait à la mer du Sud avec les flibustiers de 
l’Amérique en 1684 et années suivantes (Paris: J.-B. Coignard, 1689)] 
(12:395B) 
 
Rennefort, Souchu de, [Histoire des Indes orientales, 3 vols (Paris: F. Harring, 
1688)] 
(‘Avis de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 131A), 





Rhoë, Thomas, [Mémoires de Thomas Rhoë, collection de Thévenot]  
(10:302A, note 38, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 493AB) ‘ambassadeur d’Angleterre 
auprès du mogol Sélim-Schah.’ 
 
Richard, François, père, Jesuit missionary 
(7:231A, note 25, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 489B) 
 
Roberts, George, 
(7:227B, note 24, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 489A) 
 
Roe, Thomas, Mémoire de Thomas Rhoe, ambassadeur du roy d’Angleterre auprès 
du Mogol pour les affaires de la Compagnie angloise des Indes-Orientales (Paris: T. 
Moette, 1696) 
 
Roger Abraham, [La porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme 
caché ou la vraye représentation de la vie, des mœurs, de la religion et du service 
divin des Bramines, trans. by Thomas Grüe (Amsterdam: Jean Schipper, 1671)] 








Roque, Jean de La, [Voyage de l’Arabie heureuse par l’Océan oriental et le détroit de 
la mer Rouge. Fait par les François pour la première fois, dans les années 1708, 
1709 et 1710 (Amsterdam: Steenhouwer et Uytwerf, 1716), pp. 166-176. Also edition 
(Paris: Charles Huguier, André Cailleau, 1723)] 
(11:335A), Voyage de l’Arabie heureuse, 1709. ‘C’est une description des sommets de 
l’île de Bourbon. [...] Elle a été faite d’après les écrits et sur le rapport de M. de 
Villers, qui gouvernait alors cette île pour la Compagnie des Indes orientales; elle est 
imprimée dans le voyage que nos vaisseaux français firent, pour la première fois, dans 
l’Arabie-Heureuse, qui fut vers l’an 1709, et qui a été mis au jour par M. de La 
Roque.’  
 
Schæffer, Jean,  
(6:204B), Histoire de Laponie 
(10:273A) Histoire de Laponie 
 
Schouten, Gautier, [Voyage de Gautier Schouten aux Indes-orientales, commencé 





(11:380B, note 49,in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 496A) 
 
Solander, Daniel, [He went with Joseph Banks on the Endeavour, on James Cook’s 
first voyage. Bernardin mentions him in a list with Anson, Cook and Banks.] 
(5:197A) 
 
Solier, François, père, [Histoire ecclésiastique des isles et royaume du Japon (Paris: 
Sébastien Cramoisy, 1627)] 
(6:206B) Histoire ecclésiastique du Japon, vol. 19, chap. 11.   
 
Spon, Jacob, and George Wheeler, [Voyage d’Italie, de Dalmatie, de Grèce et du 
Levant aux années 1675 et 1676 (Amsterdam: Henry and Theodore Boon, 1679)] 
(4:184B), Voyage en Grèce et au Levant, vol.2, p. 340.  
(4:185A), Voyage en Grèce et au Levant, vol. 2, pp. 88-89. 
(4:185A, note 19, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 487AB) 
 
Stralenberg, le baron de [Description historique de l’Empire Russien (Amsterdam: 
Desaint and Saillant, 1757)] 
(10: 313A).  
 
Tasman, Abel,   
(4:177B) 
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Tavernier, Jean-Baptiste [Les six voyages de Jean-Baptiste Tavernier, ecuyer Baron 
D’Aubonne, qu’il a fait en Turquie, en Perse, et aux Indes pendant l’espace de 
quarante ans, et par toutes les routes que l’on peut tenir: accompagnez 
d’observations particulieres sur la qualité, la religion, le gouvernement, les coûtumes 
et le commerce de chaque païs; avec les figures, les poids, et la valeur des monnoyes 
qui y ont cours (Paris: Clouzier, 1676)] 
(11:376A) 
(11:380B, note 49, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 496A) 
 
Tertre, R. P. Jean-Baptiste Du, [Histoire générale des îles de S.-Christophe, de la 
Guadeloupe, de la Martinique et autres dans l’Amérique, où l’on verra 
l’établissement des colonies françaises dans ces îles (Paris: J. Langlois, 1654) 
Histoire naturelle et morale des îles Antilles de l’Amérique avec un vocabulaire 
caraïbe, 1658.]  
Histoire générale des Antilles habitées par les Français 1667-1671 
(4:189B), Histoire naturelle des Antilles, p. 12. 
(7:218A), Histoire des Antilles 
(7:243A), Histoire naturelle des Antilles, vol. II, treatise 7, chap. 1, para. 1. 
(10:292B), Histoire des Antilles 
(11:323A), note 41, p. 494A, Histoire des Antilles, vol. VI, chap. 3, sect. 1. 
(11:327A), Histoire naturelle des îles Antilles 
(11:356B), 
(11:360A), Histoire des Antilles 
(11:360B, note 46, in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 495A) 





(12:405A). Histoire des Antilles, vol. VIII, chap. 1, para. 4. 
 
 
Thévenot, Nicolas Melchisédec, librarian to Louis XIV. [Relation de divers voyages 
curieux qui n’ont point été publiées ou qui ont été traduites de voyageurs anglais, 
hollandais, portugais, allemands, italiens, espagnols et de quelques persans, arabes 
et autres auteurs orientaux, 4 parts in 2 vols (Paris: 1
st
 part: Gaspard Metura, 1663; 
2
nd
 part: Sébastien Cramoisy, 1664; 3
rd
 part: Sébastien Cramoisy, 1666; 4
th
 part: 




 parts: Thomas Moette, 
1696)]  
(6:206A) See père Lamberti 
(11:375B). La collection des voyages de Thévenot. 
 












Tournefort, Joseph Pitton de, [Relation d’un voyage du Levant fait par ordre du Roy,  
2 vols (Paris: l’Imprimerie royale, 1717)]  
(1:136A) 
(11 323B), Voyage au Levant, vol. II. 
(11:324A) 
(11 326A), Voyage au Levant, vol. I. 
(11 326B). 
 
Tycho Brahé (and Kepler) 
(1:130B)  
(4:179A) reference to observation of Tycho-Brahe, 1588, Kepler 1624 re lunar eclipses 
near Equator. Seemed that earth elliptic. BSP believes aurora borealis originate from 
similar reflections at Polar ice 
(4:180A) Tycho Brahé 1588 saw lunar eclipse (similar to that of 26 September 1624) 
(4:180A) Kepler 1624 
(9 266A) 
(‘Explication des figures’, in Études, OC, I, p. 505A) 
 
Ulloa, Antoine, don, Mélanges philosophiques, historiques, physiques, concernant la 
découverte de l’Amérique, ses anciens habitants, leurs mœurs, leurs usages,.... trans 
by J.-B. Lefebre de Villebrune, 2 vols (Paris: Buisson, 1787) 
 
Vaillant, Sebastien de Bellefonds 




Vega, Garcilasso de la,  
(1:140A) 
(4:168B), Histoire des Incas,vol. I, chap.8.  
(6:207B), Histoire des Incas, vol. V, chap. 3.  
(6:209B, note 21,in ‘Notes de l’Auteur’, Études, OC, I, p. 487B), Histoire des guerres civiles des 
Espagnole dans les Indes, part III, vol. 1, chap. 42. 
(12:394A) 
 
Villers, M. de, See Jean de La Roque 
(11:335A) Jean de La Roque, Voyage de l’Arabie-Heureuse, 1709. 
 
Wood, Captain John, [Journal du capitaine Jean Wood, commandant le Speedwell, 
allant à la découverte d’un passage pour les Indes Orientales par le nord-est, en tenant 
route vers la Nouvelle Zemble et la Tartarie en l’année 1676 (Amsterdam: Jean-
Frédéric Bernard, 1732)] 
(4:192A) 
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Appendix C 
 
Personal experiences in chronological order 
 
1749 To Mauritius 
 
1750-56 Caen. Studies under Jesuits  
‘Lorsque je faisais mes études à Caen, je me rappelle en avoir vu, dans la Tour aux 
fous, qui étaient renfermés dans des cachots où ils n’avaient pas vu la lumière depuis 
quinze ans (13:441B). 
‘J’ai vu plusieurs de mes camarades si rebutés des auteurs latins par ces explications 
de collége, que, long-temps après en être sortis, ils ne pouvaient en entendre parler 
(7:240A). 
‘J’[en] ai vu au collège, demi pâmes de douleur, recevoir dans leurs petites mains 
jusqu’à douze férules’ (7:241AB). 
‘J’ai vu, par ce supplice, la peau se détacher du bout de leurs doigts et laisser voir la 
chair toute vive’ (7:241B). 
 
1757 Rouen. L’Académie  
 
1758 École des Ponts et Chaussées  
Basse-Normandie  
‘J’ai vu en Basse-Normandie beaucoup de terres qui ont été ainsi dénaturées, au grand 
détriment du bien public.’(13:426A)  
‘Voici ce qu’on me raconta à la vue d’un ancien champ de blé qui avait subi une 
pareille métamorphose: Le curé, fâché de perdre une partie de son revenu sans 
pouvoir s’en plaindre, dit au maître de ce champ, en forme de conseil: “Maître Pierre, 
il me semble que si vous ôtiez les cailloux de ce terrain-là, que vous le fumiez bien, 
que vous le laboriez bien et que vous semiez le blé, vous pourriez encore y faire de 
bonnes moissons.” Le laborieur fin et rusé, qui pressentit l’intention de son 
décimateur, lui répondit: “Vous avez raison, M. le curé; si vous voulez faire à ce 
champ toutes les façons que vous dites là, je ne vous en demande que la dîme” 
(13:426A). 
‘J’ai ramassé, sur des collines caillouteuses de la Basse-Normandie des coquilles 
d’huitres très-entières’ (4:193B). 
‘J’ai vu en Basse-Normandie, dans le cimitière d’une église du village, un vieux if 
planté du temps du Guillaume le Conquérant; il est encore chargé de verdure, quoique 
son tronc caverneux et tout percé à jour ressemble aux douves d’un vieux tonneau’ 
(11:359A). 
 
Haute-Normandie ‘Les falaises des bords de la mer, le long du pays du Caux, sont 
formées de couche alternatives de marne et de bisets’ (4:194A). 
‘Je n’ai point vu de plus beaux pommiers, dans le pays de Caux, que ceux qui 
croissent autour des maisons des paysans (11:371B). 
‘Il y a quelques années que j’étais à Dieppe [...] un coup de vent s’étant élevé [...] j’en 
fus voir l’effet sur le bord de la mer’ (7:231B). 
 
1760 Germany ‘J’ai été témoin d’un acte d’humanité. [...] C’était en 1760, à notre 
armée qui pour lors était en Allemagne dans le pays ennemi, [...] Il y avait, dans la 
pauvre maison de paysan où je logeais [...] cinq ou six femmes et autant d’enfans [...] 
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qui n’avaient rien à manger [...] Il y avait parmi elles une jeune femme grosse, qui 
avait trois ou quatre enfans. Je la voyais sortir tous les matins et revenir au bout de 
quelques heures avec son tablier tout plein de tranches de pain bis. [...] Elle allait dans 
le camp demander l’aumône parmi nos soldats; [...] chacun d’eux lui donnait des 
tranches de son pain de munition (13:432A) 
 
1761 To Malta  
‘J’ai été à Malte, [...] ce rocher est fort riche de richesses étrangères, par le revenu 
perpétuel des commanderies de l’ordre de Saint-Jean, dont les fonds sont situés dans 
tous les états catholiques de l’Europe, [...] cependant le paysan y est très misérable’ 
(13:421B/422A). 
‘J’ai vu tirer à Malte d’un tombeau creusé dans le roc vif, le squelette d’un 
Carthaginois dont tous les os étaient violets, et qui réposait là, peut-être, depuis le 
règne de Didon (7:215A). 
‘Je n’ai trouvé nulle part de température aussi chaude que celle de l’île de Malte, 
quoique j’aie passé deux fois la ligne, et que j’aie vécu à l’île de France, où le soleil 
monte deux fois par an au zénith (5:202A). 
‘Je me rappelle que, dans ces jours-là, il y avait un Neptune de bronze sur le bord de 
la mer, dont le métal devenait si brûlant, qu’à peine on y pouvait tenir la main’ 
(5:202AB). 
 
1762 Holland  
‘Je n’ai point vu, dans tous mes voyages, de pays plus florissant que la Hollande [...] 
Un commerce immense offre dans cette ville mille objets de tentation, cependant on 
n’y entend point parler de vols. On ne s’y sert pas même de soldats pour y monter la 
garde. Lorsque j’y étais en 1762, il y avait onze ans qu’on n’y avait exécuté personne 
à mort (13:418B). 
‘J’ai vu moi-même à Amsterdam, en 1762, la joie du peuple (5:205A). 
‘J’ai vu, à Amsterdam, les canaux couverts de poissons morts’ (7:222B). 
 
1763 Russia 
‘J’ai vu en Russie des sapins auprès desquels ceux de nos climats tempérés ne sont 
que des avortons (5:202B). 
‘J’en ai vu, entre autres, deux tronçons, entre Pétersbourg et Moscou, qui surpassaient 
en grosseur les plus gros mâts de nos vaisseaux de guerre, quoique ceux-ci soient faits 
de plusieurs pièces’ (5:202B). 
‘J’en ai mangé en Russie (des harengs) chez M. le maréchal Munich, qui les appelait 
les anchois du nord (6:206B). 
‘Lorsque j’étais à Moscou, un vieillard genevois, qui était dans cette ville dès le temps 
de Pierre Ier, me dit que depuis qu’on avait ouvert au peuple différens moyens de 
subsister, par l’établissement des fabriques et  du commerce, les séditions, les 
assassinats, les vols et les incendies y étaient bien plus rares qu’autrefois’ 
(13:418B/419A). 
‘J’ai éprouvé, par mon expérience, que la chaleur de l’été est aussi forte à Pétersbourg 
que sous la Ligne’ (11:350A). 
‘J’ai vu un de ces petits vallons, près de Pétersbourg, au fond duquel coule un 
ruisseau qui ne gèle pas, même au cœur de l’hiver’ (11:350A). 
        
 
Finland  
‘J’ai vu en Finlande, près de Wibourg [...] des cerises en plein vent (11:350A). 
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‘J’ai trouvé moi-même, près de la ville de Frédérichsham (Hamina) Finland), [...] une 
touffe d’avoine très haute’ (11:350A). 
‘Le seconde lieu agreste que j’ai vu était dans la Finlande russe, lorsque j’étais 
employé en 1764, à la visite de ces places avec les généraux du corps de génie, dans 
lequel je servais (5:198B). 
 
1764 Poland 
‘J’ai vu en Pologne où l’on boit beaucoup de vin de l’Hongrie, servir de préférence le 




Poland, return, 1765 ‘J’ai vu en Pologne quelques particuliers cultiver avec le plus 
grand succès des vignes et des abricotiers (11:350B). 
1765 Varsovie ‘J’y fus fait prisonnier en 1765, lorsque j’allais, avec l’agrément de 
l’ambassadeur de l’Empire et du ministre de France à Varsovie, me jeter dans l’armée 
du prince Radzivil. Ce malheur m’arriva à trois milles de Varsovie, par l’indiscretion 
de mon guide’ (‘Notes de l’Auteur’, in Études, OC, I, p. 502B). 
 
Prussia 
Dresden ‘J’étais, en 1765, à Dresde, au spectacle de la cour; c’était au Père de 
Famille. J’y vis arriver madame l’électrice avec une de ses filles, qui pouvait avoir 
cinq ou six ans. Un officier des gardes saxonnes, avec lequel j’étais venu au spectacle, 
me dit: “Cette enfant vous intéressera autant que la pièce,” En effet, dès qu’elle fut 
assise, elle posa ses deux mains sur les bords de sa loge, fixa les yeux sur le théâtre , 
et resta la bouche ouverte, toute attentive au jeu des acteurs. C’était une chose 
vraiment touchante de voir leurs différentes passions se peindre sur son visage comme 
dans un miroir; on y voyait paraître successivement l’inquiétude, la surprise, la 
mélancholie, la tristesse; [...] on fut obligé à la fin de l’emporter de la loge, de peur 
qu’elle n’étouffât’ (7:244A). 
 
Berlin Supposons [...] à l’embouchure d’un fleuve escarpé du côté de la mer [...] les 
flots couvrent d’écume [...] comme j’en ai vu sur les côtes de Normandie, [...] 
semblables à ceux que j’ai vus sur les bords de la Sprée, aux environs de Berlin’ 
(1:157A). 
Silesia ‘J’ai vu en Silésie des œufs d’un espèce de bécasse qu’on y estime beaucoup, 
non-seulement parce qu’ils sont très-délicats à manger, mais parce que, lorsqu’ils sont 
secs, leur glaire devient dure comme un caillou (4:194B). 
 
1768 Île de France  
‘J’ai vu à l’île de France plusieurs habitans s’efforcer en vain d’y faire venir des 
fraises (11:329B). 
‘J’ai vu fréquemment au sommet des montagnes de l’île de France, des effets  
semblables à ceux des pitons de la plaine des Cafres de l’île de Bourbon’ (11:336B). 
‘J’ai vu moi-même, sur les sables du bord de la mer, à l’île de France, une sorte de 
liane, appelé fausse patate, qui couvre des arpens entiers, comme un grand filet de 
pêcheur (11:372A). 
[des arbrisseaux épineux] ‘J’en ai remarqué un entre autres, dans un jardin de l’île de 




‘J’ai vu aussi à l’île de France une espèce de sansonnet appelé martin (7:221A). 
 
1770 Île de Bourbon (Réunion)  
‘J’y ai vu des poules et des perroquets dont non-seulement le plumage, mais la peau 
était teinte en noir. J’y ai vu aussi des poissons tout noirs’ (10:318A). 
          
Cape of Good Hope 
‘Lorsque j’étais au cap de Bonne Espérance, M. de Tolback, qui en était gouverneur, 
me dit que les lions étaient communs autrefois dans ce pays’ (7:220A). 
[Des oiseaux] ‘J’en ai vu au cap de Bonne Espérance, appelé l’ami du jardinier 
continuellement occuper à prendre des vers et des chenilles (7:221A). 
‘J’ai vu au cap de Bonne-Espérance, dans la ville même du Cap, les rivages de la mer 
couverts d’oiseaux de marine qui se reposaient sur les chaloupes, et un grand pélican 
sauvage qui se jouait auprès de la douane avec un gros chien, dont il prenait la tête 
dfans son large bec’ (10:303A). 
 
Island of Saint-Helena 
 
Ascension Island [‘Le capitaine Cook a observé, dans une île déserte de l’océan 
Austral, que les lions marins, les veaux marins, les ours blancs, les nilgauts, les aigles 
et les vantaurs, vivaient pêle-mêle, sans qu’aucune troupe cherchât en rien à nuire aux 
autres.] J’ai observé la même paix parmi les fous et les frégates de l’île de 
l’Ascension’ (6:208A). 
 
1771 return to France 
Paris  
‘J’ai remarqué [...] que beaucoup de petits marchands livrent leurs marchandises à un 
plus bas prix à un homme pauvre qu’à un riche (13:417B). 
‘J’ai observé aussi que beaucoup de gens du petit peuple ne marchandent jamais 
lorsqu’ils achètent à des pauvres comme eux’ (13:417B). 
‘Je vis un petit enfant acheter des herbes à une fruitière: elle lui en remplit son tablier 
pour deux sous’ (13:417B/418A). 
‘J’avais, dans la rue de la Madeleine, un porteur d’eau auvergnat, appelé Christal, qui 
a nourri pendant cinq mois gratis, un tapissier qui lui était inconnu, et qui était venu à 
Paris pour un procès. [...] Ce même homme avait un fils de dix-huit ans, né 
paralytique et imbécile, qu’il nourrissait avec le plus tendre attachment, sans jamais 
avoir voulu le mettre aux Incurables. “Dieu, me disait-il, me l’a donné; c’est à moi à 
en prendre soin”’ (13:418A) 
‘Je me lève au petit point du jour, et je vais à une première messe, dans une église 
encore à demi obscure; j’y trouve de pauvres ouvriers qui viennent prier Dieu de bénir 
leur journée’ (13:435B). 
‘Je me suis arrêté une fois, avec admiration, à contempler un pauvre honteux assis sur 
une borne, dans la rue Bergère, près des boulevarts. Il passait près de lui des 
messieurs bien vêtus, qui ne lui donnaient jamais rien; mais il y avait peu de 
servantes, ou de femmes chargées de bottes, qui ne s’arrêtassent pour lui faire la 
charité’ (13:418A). 
Voyez, aux environs de Paris, le pré de Saint-Gervaise. [...] J’y ai vu, dans le même 
champ, des cerisiers au milieu des pommes de terre, des vignes qui grimpaient sur les 
cerisiers, et de grands noyers qui s’élevaient au-dessus des vignes; quatre récoltes 
l’une sur l’autre, dans la terre, sur la terre et dans l’air (7:236B). 




A Brief Inventory of Manuscripts relating to the Études 
 
With the exception of a few examples, it is not possible to say definitively whether the 
manuscript notes were used for the Études or the Harmonies but I have selected those, 
which bear a close resemblance to material in the Études. 
I have quoted inclusive titles and pertinent phrases. Quotations have been copied 
exactly. For added information, I have named figures and places mentioned in the 
manuscripts with a brief explanation of Bernardin’s strategy. 
From this limited list one can understand the extent of material that exists in 
manuscript form and the years of painstaking effort involved.  
 
Folder  Fiche Images Details 
1B 005 027 Forests of Finland, Prussia, Poland, île de France. 
3 006 006 ‘plantes, leur étude infinie.’ 
  036 ‘extraict du voyage au pole boréal fait en 1773 par 
Constantin, Jean Phipps. Montagne du Spitzberg. 
Martens de Hambourg a fort bien décrit ce pays.’ 
 007 004 Descartes, Copernicus. 
  013 With regard to descriptions of tropical plants, 
Bernardin cites le père Du Tertre, Histoire des 
Antilles, vol. 2, treatise 3, chap. 1, section 11, p. 
106: ‘Une autre espèce plus rare de karatas-espèce 
d’aloes’. Subject discussed in Études (11:323A). 
  020 Montaigne. 
  052 ‘Martens de Hambourg’ 
 008 003 ‘nombre des insectes tiré de la théologie des insectes 
de M. Lesser’ 
 009 010 The 2
nd
 Voyage of Captain Cook 
7 012 006, 007 ‘Sur le cap. Nous arrivâmes le 17 janvier 1771 au 
soir...le rade du cap’ 
  008 Anecdote concerning Bernardin’s experiences at the 
Cape of Good Hope. 
  017 Description of a tempest at the Cape of Good Hope. 
  021 Bernardin’s reflections on M. Poivre, and the 
possible reasons for his aloofness. ‘C’est à lui que je 
dois le goût de l’étude de la nature.’ This is the only 
allusion that I have found in the manuscripts, and 
there is no mention of M. Poivre in the Études. 
Aimé Martin discussed the matter. See OC, II, 
‘Essai sur la vie’, p.xlviiiA. 
  023 At the Île de France: ‘a ajoute a la fin de mon 
voyage autour de l’ile.’ 
  024 Continuation of the above, mention of the harbour at 
the isle of Bourbon, of M. de Tolbach, and further 
reflection on the cause of the tides and currents. 
13A 016 059 ‘La reflection de Martens sur Spitzberg, page 21.’  
‘Il est probable que l’auteur de la nature ne l’a pas 
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fait en vain.’ This expression appears several times 
in the Études: for example: (1:134B), (4:192B), 
(11:324B). 
  060 ‘De la Nouvelle Zemble, le detroit de Waigats. Des 
glaces. Le jugement de Wood, Martens, le rapport 
de Cook.’ 
19A 029 018 ‘Geographie, cours des rivieres et canal.’ 
  019 ‘Influence des rivieres sur les rivages et sur la mer.’ 
24 038 016 ‘Troisième édition des Études de la nature mise en 
vente le 25 mars 1788’ 
 039 040 [Le nom de Dieu]: ‘Newton, qui a pénétré si avant 
dans ses secrets ne prononçoit jamais son nom sans 
oter son chapeau et sans témoigner le plus profond 
respect.’ See Étude (8:249B). 
25A 039 060 Explication de la mappemonde. Le soleil. Newton 
 040 001 ‘Suite: La force centrifuge, des volcans.’ 
  002 Les deux poles. 
  003 Le soleil, Newton, la lune, l’astronome Bouguer 
  010 La lune, les calculs de nos astronomes. 
  011 Les comètes, le cercle polaire, les calculs de 
Herschel. 
  013 Herschel a observé des cometes dont le noyau étoit 
transparent. Kepler, Newton. 
  015 Réamur, le thermomètre 
  020 Les pôles aplatis 
  021 De l’attraction de la lune 
  030 ‘Les marées sont les courans journaliers qui coulent 
pendant douze heures.’ 
  031 les degrés du chaud et du froid sur le globe 
  034 la lune aussi influe sur les vents. L’abbé Prévost 
  038 Captain Cook a observé des madrepores dans la 
zone torride 





Études. Des montagnes 
 
  018 des volcans 
  020 Richard Pocock et Corneille Le Bruyn raportent des 
orages de sable 
  021 ‘Je me rappelle a Bourbon sur le rivage un terrible 
ouragan’ 
  022 des volcans 
  026 ‘Les volcans n’existe que dans le voisinage de la 
mer ou de grands lacs.’ See Études (1:144B), (4:192B) 
  028 ‘On voit des grapes, des vignes, des olives autour les 
bases des volcans.’ ‘Le père Du Tertre parle du 
volcan aux Antilles.’ 
  041 des coquillages, le lépas, l’huitre à l’île de France 
  046 des vents de terre. ‘Dampier considère en navigation 
l’utilité des vents de terre’, tome 2, page 319 
  047 Dampier observe qu’ils sont bien plus violents au 
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milieu des debouchés des bayes et des golfes qu’à 
l’extrémité des caps, page 311 
  056 Les montagnes à glace. Martens, 1671, sa relation 
du Spitzberg, tome 2, page 20 et suivant 
  057 Martens sur les rochers à Spitzberg 
  060 Martens 
 042 009 ‘Montagnes à glace.’ Martens, Spitzberg. 
  012 ‘Du globe.’ 
26 043 016 ‘mousses et fougères.’ Étude is written at the end of 
the manuscript by Aimé Martin 
  018 ‘de la forme du feuillage et de leur oposition.’ Étude 
is written at the end, again by Aimé Martin. 
  020 ‘plantes, leurs raports aux territoires.’ Étude written 
at the end. 
  021 ‘du raport des racines aux terres.’ Étude written at 
the end. 
  022 Sebastien de Vaillant 
  023 Vaillant. Étude written at the end. 
  028 ‘raport de l’homme avec les animaux.’ Étude written 
at the end. 
  034 ‘du golfe de finlande.’ Étude written at the end. 
  039 ‘des plantes; sur la nourrit des peuples du nord; sur 
les especes de fruits.’ Études de la nature written at 
the end.  
  040 ‘de la forme des arbres, graines, fruits, fleurs.’ Étude 
de la nature written at the end. 
  042, 043 ‘des legumes.’ Étude de la nature written at the end. 
  047 ‘des fleurs et des parfums.’ Étude written at the end. 
  049 hommes, plantes, domestiques. Étude written at the 
end. 
  050 ‘plantes qui se placent dans le sable.’ Étude written 
at the end.  
  053 ‘la terre végétale.’ Étude written at the end. 
 044 002 ‘Observations sur les courans et les marées tirées du 
troisième voyage du Capitaine Cook en 1776.’ 
Chapter 3, vol. 1. Bernardin made notes on parts of 
the journal, and recorded pages, which he 
considered were relevant as support of his theories 
of the cause of the tides. 
  003 Cook. Journal continued 
  004 Cook. Journal continued 
  005 Cook. Journal continued. Pages identified by 
Bernardin. 
  006 Cook Journal continued  
  007 Cook, MM. Wallis, Anderson 
  010 Cook, docteur Halley, MM. Dalrymple, Middleton, 
Dobbs, Ellis 
  011 ‘Le journal de M. Ellis dans la baie d’Hudson. Il 
trouve l’eau moins salée.’ 
‘M. Wales a bord du vaisseau de Cook dans son 2e 
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voyage autour du monde.’ 
  012 ‘Extrait du Cap. Wallis, la mer du Sud’ 
  013 Wallis continued 
  014 ‘Extrait du 1er voyage du Cap. Cook années 1768, 
1769, 1770 et 1771.’ 
  015 Schouten. 
  016 Extract from journal of Captain. Carteret, 1767. First 
voyage of Cook and extract from journal of Captain 
Byron. 
  017 Captain Carteret 
  018 Captains Byron, Carteret, Wallis 
  019 Captain Carteret 
  021 Captain Cook 
  022 Continuation of 3
rd
 voyage of Captain Cook by 
Captain Jack King 
  023 Captain Cook 
  024 Captain King 
  025 Captain King 
  026 Captain Cook 
  027 Bernardin has made copious notes from the journal 
of Guillaume Schouten: ‘De voyages faits en 1615, 
1616, 1617 (Amsterdam, 1629)’ 
  028 Continued: from 14 February 1616. 
  029 Continued: from 18 April 1616. 
  031 Description of huge ice floes encountered by 
Captain Cook. 
  037 Bernardin writing of his theories of the tides, 
drawing support from reports of Ellis, in Hudson 
Bay, Barents, Martens, Christopher Columbus, M. 
Pennant, naturalist; extracts from Captain John 
Wood; Guillaume Barents, Linschoten. 
  038 2 voyages of Linschoten. 
  039 ‘extrait du voyage de Jean Huygens de Linschoten 
en 1594.’ 
  040 ‘le detroit de Waigats etc. finis du 1er voy. de 
Linschoten.’ 
  041 Supplement page 9 
  042 2
nd
 voyage to Waigats by J. H. de Linschoten. 
  043 ‘Extrait des voyages de Guillaume Barents et de 
Huygens Linschoten, entrepris en 1594, 1595-1596 
et 1599.’ 
  044 ‘Nous finisons ici par la démonstration géomètrique 
de l’allongement de la terre.’ 
  045 ‘extrait de quelques navigations hollandais sur le 
courant de l’atlantique au nord pendant l’été; extrait 
du recueil de quelques voyages au nord.’ 
Magellan, Drake, Tasman, Narbrough, Wood, 
Dampier, Cabot, Willoughby, Frobisher, Jackman, 
Gilbert, Davis, Barents, Linschoten, Hudson, Baffin; 
3
rd
 voyage of Cook. Martens to Greenland. Frederic 
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Martens of Hamburg, with description of 
Spitzbergen, vol. 2, page 39. 
  046 Ice and currents: ‘au Spitzberg, les courans portent 
au nord.’ 
  047 ‘extrait de Capt Wood, anglois, envoyé en 1676, par 
ordre du roi Charles 2, pour chercher par le nord est 
un passage aux Indes orientales sur la côte de la 
Nouvelle Zemble.’ 
  048 ‘suplement aux voyages du Capt Wood et Frederic 
Martens.’ 11 lines, difficult to decipher. Writing on 
back of page visible. 
  049 ‘preuves que le courant de l’atlantique porte au sud 
en été.’ Extract from Cook, 2nd voyage, 1772, vol.1, 
pp. 84, 85. 
  050 ‘extrait de l’histoire generale des voyages et 
conquetes des castillans dans les iles et terres fermes 
des indes occidentales par Antoine Herrera, traduite 
de l’espagnol par De La Coste.’  
  051  ‘L’amiral Colon (Christophe Colomb), s’étonna fort 
de voir la variété des courans et la fluctuation de 
l’aiguille vers le nord.’ 6 September 1492, vol. 1, 
chap. 9, pp. 35, 38. 
  052 Continued. ‘Colomb trouva un nouveau courant 
dans l’atlantique. Ellis, aussi dans la baye 
d’Hudson.’  
  053 ‘l’amiral Colon apercut les courans.’ (Christobal 
Colon is Spanish for Christopher Columbus.) 
  054 ‘Géographie: preuves de la fusion des glaces 
polaires en été par les courants de l’océan atlantique 
qui portent alors au midi. Le témoignage de Denis, 
ancien gouverneur de Canada sur des glaces 
prodigieuses. Souchu de Rennefort retournant de 
Madagascar en 1666, [...] dès le cinquième juin, [...] 
les courans de cette saison portent non seulement à 
l’ouest mais au midy indépendamment de l’action 
des vents’. 
  055, 056, 
057, 058 
‘courant du pole nord, extrait du 3e voyage de Cook 
en 1776-77, 78-79, par un anonyme officier sur le 
vaisseau. Le navigateur anglois Jean Davis. Au 
matin, Mr Nelson descendit à terre et alla faire des 
recherches de botanique.’ (David Nelson, le 
jardinier.) 
  059 ‘Le courant du pole sud court au sud dans les mois 
de juin et juillet, c’est à dire dans son hyver, ce qui 
prouve l’effusion du pole nord dans cette saison.’ 
‘extrait des voyages de la mer du sud de Fraisier 
ingénieur ordinaire, années 1712-13-14.’ 
  060 suite. ‘mai 1772 le detroit de Le Maire. Cook trouva 
une marée violente.’ 
 045 001 Continued. ‘Le detroit de Le Maire.’ 
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  002 ‘il paroit que la saison la plus favorable pour passer 
le detroit de magellan ou le cap horn est le moi de 
janvier, ce qui prouve que [la diff] plus grande 
difficulté de ce passage vient plutôt du courant qui ’ 
(That is all) 
  003, 004, 
005 
‘suitte des observ. de Cook.’ 
  006, 007, 
008, 009 
‘extrait du 2e voyage de Cook autour du monde en 
1772-73-74 et 75.’ 
  010, 011, 
012, 013 
‘suitte des observat. du Cap. Cook 2e voyage année 
1773, décembre le 8, page 3, tom. 3.’ 
  014 ‘suitte de la page 20’ 
  015 Bernardin is studying the Journal of 1775: vol. 9, 
chap. 10, p. 338, trying to prove from Cook’s 
reports that the tides are caused by the profusion of 
ice at the poles. 
  016 Continuation of subject 
  017 Continuation 
  018 ‘fin de Cook.’ 
27 045 029 ‘Histoire naturelle, volcans.’  
‘les poles sont donc les reservoirs de la mer.’ He 
refers to: ‘Les lits de madrepore que j’ai voy a l’isle 
de france [...] et par l’anglois Cook aux isles de sud.’ 
29 048 035 ‘Les cours des eaux de l’océan.’ 
37 055 026 ‘Geographie. Fleaux et phenomenes. De l’utilité et 
de la nécessité des volcans, des tremblemens de 
terre [...] des tonnerres, des tempêtes.’  
Études (1:144B, 145A), (3:145A, 165A, 166A), (4:192B, 
193A,193B). 
42 064 036 Printed sideways, it is entitled: ‘Refutation.’ 
Bernardin attacks the astronomes: ‘J’ai attaqué dans 
mes etudes de la nature, j’ai osé dire avec quelque 
succès, le distance adopté par les astronomes de 
l’action des marées par la gravitation de la lune’ 
  054 ‘Le feu dit Newton n’est que la matière mise en 
mouvement.’ See Étude (9:264B). 
60 089 002 A section on ‘hareng.’ ‘Une peche dès l’année 1163 
dans le détroit de Sund.’ In the Étude, Bernardin 
gives the year as 1168. The manuscript contains the 
story of the prodigious catch of 1389, recorded in 
the Songe du vieux Pédlérin by Philippe de 
Mézieres. See Étude (6:205A). 
66 101 018 ‘Les 24 lettres de l’alphabet forment une infinité 
d’ouvrages dont la lecture est si ravissante.’  
See Études (1:155B), (11:321A), (11:364B). 
76 115 023 ‘Géographie. Lune sa chaleur. No. 263 Journal de 
Paris, vendredi 20 septembre 1782.’ The article, 
mentioning M. l’abbe Bertholin, refers to 
experiments he made to equate the heat from the 
moon with the speed of evaporation of water. 
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  034 ‘du globe, les hemispheres nord et sud.’ Mention of 
ice-covered mountains applied to his theories of the 
tides. 
78 116 033 ‘objections contre l’applatissement de la terre.’ 
  043 ‘nouvelles preuves de l’allongement des poles.’ 
  045 
 
‘Objection contre l’attraction de la lune.’ Bernardin 
makes a note: ‘cite ici Ellis.’ He proceeds: ‘Il est 
donc evident que les marées descendent des poles...’ 
See Ellis: Études (4:176B, 177B, 179A) 
  047 ‘Reponse a l’anonyme qui m’a ecrit sur 
l’applatissement sur la terre aux poles.’ 
  050 ‘Reponse a quelques objections, contre les marées 
polaires.’ 
97C 154 055 ‘Lois de la nature. Conclusion figure humaine.’ 
See Études: ‘De quelques lois générales de la nature. 
Premièrement des lois physiques’ (10:269B). 
‘De la figure humaine’ (10:300B). 
98C   ‘Caractère de J. J. Rousseau. Ces papiers ont servi 
aux fragments sur J. J. Rousseau.’ 
99 163 045-058 ‘Observation sur la finlande au mois d’août 1763.’ 
Catherine II made Bernardin ‘capitaine ingénieur’ 
and sent him to Finland to inspect its ‘places 
frontières.’ 
 164 010-020 ‘Projet d’une compagnie pour la découverte d’un 
passage aux indes par la Russie, à sa majesté 
Catherine imperatrice de touttes les Russies.’ 
105 173 051 ‘Des conservations de la nature, attraction’ 
Attraction of metals See Étude (10:312A). 
  054 ‘position des volcans.’  
See Études (4:192B), (7:220A,222B). 
 174 003 ‘volcans et tremblemens de terre’ See Études 
(4:170A) and for the Lisbon earthquake (12:405A). 
  006 ‘des tremblemems de terre’ 
  009 ‘Geographie, des montagnes à piton, à glace, à 
volcan.’ 
See Étude (4:191AB, 192A). 
  011 ‘site des volcans, tiré de Buffon.’ 
  046 ‘volcans’ 
  051 ‘des volcans. tous les volcan sont dans le voisinage 
de la mer ou de grands lacs’  
See Études (7:220A), (9:268B). 
106 175 006 ‘Plantes, leurs caractères et expressions. L’idée de 
nomenclature de J. J. Rousseau.’ Étude (11:321A). 
  010 ‘Les montagnes situées près des tropiques, comme 
le pic de Ténériffe.’ See Étude (4:190A). 
  011 Attempts to grow European plants on the île de 
France. See Étude (5:202A). 
  018 ‘Les ecrivains [...] C’est ceux qui nous ont jetté dans 
l’égarement [...] les découvertes sublimes de 
Newton.’ Études (1:142A), (7:215B), (9:268A). 
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107 176 029 ‘du genre humain.’ Reference to ‘l’amour et 
l’ambition.’ ‘Ce sont les deux passions qui meuvent 
en particulier, qui font mouvoir les tribus, les 
nations et le genre humain.’ See Études (1:152A), 
(7:240A), (12:401A). 
108B 180 043 ‘montagnes du nord.’ Reference to Erik 
Pontoppidan, Bishop of Bergen. Étude (4:176A). 
112 188 060 ‘du 14 mars 1782.Études de la nature. Étude 
premiere. immensité de la nature. plan de mon 
ouvrage.’ See Étude 1 and Appendix A. 
 189 001-003 Continuation. 
  007 ‘Les livres de voyages sont les plus intéressants de 
toutte notre littérature moderne’ Étude (12:415A). 
  011 Reference to the fable of Jean de La Fontaine: ‘Le 
vieillard entre deux maîtresses de différents âges’ 
Étude (8:248B). 
129   Dictionnaire de Botanique, compiled by Bernardin 
but not published. 
130 223 005 Reference to plants on the île de France. Mention of 
a ‘fausse patate.’ See references in the Études: 
(5:200B), (11:372A). 
147A 279 056 Beginning of the Dictionnaire Encyclopédie 
148  283 012-020 ‘note ajouté à la fin de l’avis de cette quatrième 
édition.’ Bernardin refutes criticism of his theories 
regarding the cause of the tides and the shape of the 
earth and launches an attack on Newton. 
154 294 035 The Dossier contains letters between Bernardin and 
Hennin. The specified image contains an enquiry at 
the end of Hennin’s letter on 25 january 1783: ‘Où 
en êtes vous de votre ouvrage?’ 
496 363 053 ‘Geographie.’ Sub-headings: ‘lunes’, ‘isles et 
rochers.’ Aimé Martin has authenticated the 
document for Madame Cappelle as: ‘premier essai 
d’un passage des Etudes de La Nature.’ 
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